


## كلاهة الناهر

تيزت هذه الر سالة بكثرة النتائج والاعتماد على الدراسات


 أربعمائة فائدة ونتيجة لم يسبق الباحث لكثير منها .

هذا الكتاب:




 وقد منح صـاحبهـا درجة الدكتوراه بتقـدير مُتماز مع مرتبـة الشـرف. ..والإِيصـاء بطبـاعتـهـا والتبـادل مع الجامعات الأخرين.

## المقّت

إن الخـمـد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا، وسيئات أعممالنا من يهـده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هـادي له، وأشهـد أن لا إله إلا اللهو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .





 حميد، أحمده على التوفيق للتحميد، وأشكره على الإتام والتسديد، وأسأله من فضله المزيد.

أما بعد: فإن للمعارف على تعدد أنواعها، واختلاف مشـاربها فوائد لا تجحد،
 رضاه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران: آية (1-Y) (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

وإن أولى ما صرفت فيه الأوقات والسنون، وكدت فيه العقول والفهومه، علم كتاب الله المصون، الذي هو حبل الله المتين، والبسراج المبين ، من تِسك به هُّي، وْمن اهتدى بنوره زَشَكَ .

ولقد منَّ اللهُ عليَّبدرامنتي هنا العلم الشريف، علم التفسير، وأضبح للديَّ مارسة


 أجعل موضوع الدكتوراه فيبنفس المسيرة المباركة مع تفسير مناهج الأصحاب؛، لأنتْنير
 زالت الفكرة تعتلج في خاطري، وتختلج في نفسي، فسكنت النفس بعـد، والمتقْر


## أهمية الموضوع :

أوجـــ الله في هذه الأمة رجالاً، وقفوا حباتهم لحفظ شـريعة ربهم، والذذود عنها،
 وصلت كمـا أنز لها الله تعالىي، لا اعوجاج فينها ولا لا انحر اف ؛ فهـم دعأمتها وحمـاتها ،
 مناهم .

ولذا كان من الواجب علينا أن نعرف سيرتهم، ونتف على مسالكهم، وننظر فِي آرائهم، فننهل من معينهم الآصـافي الذي لا كدر فيه، وننهل من زلال نبعهـم الفيّاض

(1) هو الباحث ناصر بن محمد الحميد في رسالته المسماة (التفسير في عهد الصحابة) .

 - الْفَوْزْ الْعَظِّهُ

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين



 (2) الْحَ

فمن اتع السابقّين الأولين كان منهم. وهو خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة مححد



 الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهادي، وغير ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة التوبة: آية (1 (1) . } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال : آية (Y0) (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الجمعة : آية (ץ) . } \tag{£}
\end{align*}
$$






ف冖إنهم أفضل عن بعدهم، كما دل عليه الكتابب، والسنة، فالاقتداء بهـم خــبر من

 تنازعوا فالحق لا يخرج عنهمه، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم . ولا يحكم بجّطأ




## دواعي اختيار المو ضوع :

1 ـ حملت لنا تلك الحقبة الزمنية خيرة من المفسرين، فرغبت في دراسة مناهـجهم؟ ؛ للتعرف على مسالكهم، فهـم الذين ذلّلوا هذا الطريق، وتر كو.ا فيهنمعالم خْير وهدى للسالكين .

فأردت أن أقتبسن من أنوارهم،، وأقتطف من أزهارهم، وألقط من نثارهم، وأقفيّد من شوازدهـم، وأنتقي من فر:ائلدهم، وأنظر في مسالكهم، وأقفوا آثّارهم، لتككون الكلبنة الأولى في تسهيل الطريق أمامي لمعر فة كتاب الله، وضبط خطـي
 r ـ سعة المو خـوع، وتنوع مباحثّه، وتعلد مـداخله، وتداخل علومـه، ، ما يتيح لي فرصـة الوقوف على جل علوم التـرآن الكريه، والر جوع إلى أمهـات كتب اللتفـسير، والاطلاع على أهم مصادر علوم التقرآن، والمقـارنة بين تنـاسير الأئمـة، والوقو فـف غلـي أقوالهمم؛ ورصـد مناهجهم المختخلفة لاختلاف مـداركهم ومنهـومهم؟؛ فإن لكل واجـد
منهم وزنه وقلدره .

٪ ـ طر افة الموضبوع وجدته، فإنه لم يتعرض للخوض فيه إلا النزر القليل ، على أن من تعرض له نأى بنغسه عن الغـوص في أهم مزية في الموضوع، وهي عقد المقارنات، وبيان أو جه الاختلاف ، والاتفاق .

فكان من الأسـباب: عدمُ إفراد هذا التفســير بدراسة مسستقلة من قبل البـاحئين
المعاصرين، فأردت أن أنشارك بجهجد المقل ، وأسهـم في خدمة تاريخ التفسير، فكانت هذه الدراسة .

## منهج البـحث :

وقد أقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن يقسـم إلى : تمهيد وأربعـة أبوابب،

> وخاتَة .

أما التمههيد : فقد بينت فيه بإيجاز ما يلي : ا ـ مفهوم التفسير بالمأثور عند أهل اللغة، والاصطلاح
Y ـ التفسير في مراحله الأولى .

أمـا البـاب الأول: فقد تحدئت فيه عن مدخل إلى تفسير التابعين وخمنته فصلين : الفصل الأول : بينت فيه المراد بالتابعي، وحكم تفسيره. الفصل الثاني : تكلمت فيه عن مصادر تفسير التابعين، وكان الحديث فيه عن نوعين من المصادر هما:
ا ـ كتب السنن، والآثار، وقد أشرت فيه بإيجاز إلى ناذج لأهمها . Y ـ كتب التفسير بالمأؤور، وقد ذكرت كثيراً من كتب التفسير المصنفة وبيان مدى عنايتها بتفسير التابعين .
أما الباب الثاني: فـتناولت فيـه بالتـفصيل مـدارس التـفــــيـر في عـعـر التـابعين، وخصائص تلك المدارسن، وقسمته إلى ثلاثة فصول:

الفـصـل الأول : ترجـمـت فيه لأشهـهر رجـال مدارس التـفسيـر في عصر التـابعين، وتوسعتِ في بيان أهم المعالمم، والسـمات المتعلقة بكل مبفسر من حيث كونه مفسراً .

الفصل الثاني : خصصتههللحديث عن المدارس التالية :
ا ـ المدرسبة المكية.
Y ـ المدرسة اللبصرية .
بـ ـ المدرسة المدنية.
ع ـ الملدرسْة الكوفية .
وختمت الفُصل بإنشارة موجزة للتفسير في الشُام، واليمن، ومصر .
الفصل الثالث : فقل عقدته لدراسة خصائص التفسير في تلك المدارس . أما الباب الثالث : فقد عقذته لبيان مصادز التابعين ومناهجهم في التفـسينر، ووفِيه
فصhن :

الفصل الأول : مصادر الثّابعين في التفسير ، وفيه خمسة مباحث :
المبـحث الأول : القرآن الكريم
المبسحث الثـني: السنة النبوية.
المبحث الثـالث: أقوال الصحابة .
المبـحـث الرابع : اللغة العربية .
المبحث الخامس : الاجتهاد.
الفصل الثـاني : منهج التابعين في التفنبير، وفيه أربعة مباحث:
المبـحث الأول : منهجهم في القراءات .
المبحث الثــاني : منهجهـم في آيات الاعتقاد.
المبـحث الثـالث: منهجهم في استنباط آيات الأحكام .
المبـحث الرابع: منهجبـم في تلقي ورواية الإسر ائيليات.

أمـا البـاب الرابع : فقد خصصتته لبيان قيمة تفسير التابعين، وأثره، وتوزع هذا على ثالاثة فصول هي :
الفــــل الأول : قيمة تغسير التابعين رواية .
الفصل الثـاني : قيمة تفسير الثابعين دراية، وتناولت هذا الفصل في ثلاثة مباحث : المبــحث الأول : نوع الاختلاف بين مفسري التابعين .

المبـحث الثـــني : ميزات تفسير التابعين •
المبحث الثـالث: منزلة تفسير التابعين عند العلماء.
الفصل الثالث : أثر التابعين في التفسير وأصوله، وفيه مبحثان :
المبـحث الأول : أثر التابعين في كتب التفسير عند أهل السنة وغيرهم .
المبحث الثـاني : أثر التابعين في كتب أصول التـي التفسير .
أمـــا الـخــــاتمـة : فقد ضدنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث .
وكنت قبل تسجيل الموضوع أحسب أن الأمر سهل المنال، قريب المدرك، لا سيمـا
 المهمة، ويقصر عمل الباحث على جمع المتفرقّ وترتيبه وتبويبه، وقد حاولت الاستفادة

(1) رجعت إلى الرسائل العلمية التالية : "مـجاهد بن جبر وعنهجهـ في التفسير"ا للباحئة جميلة




 للباحث محمد أيوب محمد يوسف، ورسالة (اقتادة السدوسي وتفسيره، من من أول سورة الفاتياكة
 محمد أيوب محمد يوسف، وامرويات الحسن البصري في القر آن من أول سورة الإسراء إلى =

1 ـ أن الباحثين يُختلفون في إيرادهم، ومتناهجهم، وقدرة تتبعهم، واستقضضائهم؟؛ فمنهم سابق في هذا الباب، ومنهـم مقتصد، وآخر مُقصر، فخششيت إن اعتمدت ذلك أن يحصل الخلل والزلل ، والتفاوت في الاستقصناء تبعاً لما سبق .

Y Y تبين لُ أن معظم البناحثين إنا كان جل همهـم، وغاية جهـدهمه، جـمع المروي

 ودرس دراسة تحليل وتدقيق .
 لكثرتها، وتعدد مراكز البحثث الجامعة لها .

 من تعرض فيها لتفسيرهمه، 'وتحدث عن مناهجهم، فانتقلت بعد هذا كله إلى الأخخذ من تفاسيرهم، والنقل عنها مباشٌرة، ومن هنا بداً عملي، وقد جعلته على مرا وجل . المر حلة الأولى :

اســتـــعنت باللهعلى ججــمع الأقو ال من مـوسـوعـة واحـدة ذات منهج في الإيراذه والاستيعاب في هذا الباب، فاخترت أوسع كتب التُفسير بالأثر، جامع البيان لإمام المفسنزين

=



وغيرها من الر سائل :

تم لاح لمي أن أخـيف إلى ذلك الإحـصاء جـمع تفسـير مـشـاهير الصـحابة كـابن عباس، وابن مسعود، وغيرهـم من الصشحابة، وزدت على ذلك استخراج تفسير مشاهير أتباع التابعين : كالضـحاكن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذلك ونك لتمييز مدارس المفسرين ومعرفة طبقاتهم في القرون المفضلة، وبيان خصائص كل ملدرسة مع إبراز منزلة تفسير التابعين .

## المر حلة الثانية :

قمت بـعد إستـخراجي لكل أثر جاهلًا في تصنيفه وتبويبه، فما كان منه في تفسير
 الصـاحب، ومـا جـاء من ذلك في أسبـاب النزول، أو الرواية عن أهـل الكتــاب، أو الاعتماد على لغة العربب، أو بيان مشكل، أو حكم فقهي، إلى غير ذلك من الأنواع، مع الإشارة عند كل أثر إلى من رواه، وبيان المكرر من الروايات . وبعـد هذا قمت بجـمع ما تحصل من تلك الأنواع، وبأي الأبواب كانت عناية ذلك
التابعي ، وكثرة درايته .

وحـرصاً على تأكـيــ ما توصلت إليـه في ذلك المــمع عكفت على دراسة الكتب المصنفة في أبواب مغردة في علوم القرآن، كأسباب النزول، والناسخ والمنسو المبهـمـات والمعرب في القـرآن وغيـره، فسـجلت مـا تـعلق بكل نوع منـهـا، ومَنْ أكـثـر التابعين تعرضًا لهذه الأنواع :

وقد اسـتغـرق العـمل في هاتين المرحلتين حولين كـاملين، وقـاربت الأوراق التي جمـعت فيها تلك التفاسير وصنفت خممسة آلاف ورقة ، كل ذلك بعـد تتبع دقيق لما يقارب أربعين ألف أثر عند ابن جرير .

## المر حلة الثالثة :

لاانتهـيت من الجمع،، والتصنيف، بدأت بكتب التراجم والتـواريخ والعللل، ومعرفة الرجال، ،وطالعت جُلها قدر استطاغتي، فأحفاني وأجهدني التتبع والتنقيبِ حرصاً على الاستعانة بأقوال الأئمة والاستئناس بآرائهم ملعرفة بعض مناهج الر جالـ وأحوالهم.

## المرحلة الرابعة:

وهي مر حلة الموازنة والمقارنة، فبعـذ الانتهاء من المراحل السابقة اجتمع لُي الشيء


 كل نوع من الأنواع المذكورة في المرحلة الثـانيـة مع نسب المروي عن التـابعي الآخبر ، فتحصل عندي ميزان راجحح، ونتائج دقيقة عن معالم تفسير كل تابعي .


 حيث نسبة رواية كل مدرسة، ويروزها، وبأين نوع كان؟ ومصادرهارها، وفي أين الأبوأبو كانت عنايتها؟ والمق أني حسبت الأمر سهلاً، إلا إنه كان غير ذلك، ويكن تلاني الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث في عدة نقاط :

 مسطورًا ني هذا الباب دراسأت وصفية تهتم بالجمع وتحقيقه ذون عناية بالمقارنات؛؛ ؛

Y ـ كثرة الآثار وغزارة المادة العلمية، فقد استدعى البحث (في غير تفسير ابن جرير الطبري) مسخًا شاملا" لكتب التفسير بالمأثور كتفسير عبد الرزاق، والثوري، وسعيد بن
 القرآن، ومناهج المفسرين، كمـا أفدت من كتب غريب الحديث، واللغـة وغيرها وامن كتب السنة.

وأتاح لي العـمل في البحث أن استقصي كتب التراجمّ، والسير فقـد طالعت كثيراً من التراجم فيها، كما نقبت في كتب العلل ومعرفة الر جال التي أفادتني كثيرًا في بيان مسلك بعض الأئمة، ومناهجهم. r ـ طول البحث وتشُعبه، فقد أضناني ذلك الكم الهائل من الأقوال والآثار ، ما
جعلني أتحير في الاختيار والانتقاء.
 ونظر، ثم إن بعضها الآخر لطوله، ،تتداخل فيه العديد من الان الأنواع .

ـ ـ وما زاد في صعوبة البحث : كترة النتائج التي توصلت إليها، والتي قد يوافق الباحث عليها، وقد يخالف، فنحرصت على كثرة الاستدلال، وألا أدوّن ملحوظة، ألو نتـيجـة إلا بعـد التتحري، والاسستقراء والمتابعـة، وقـد انكشف الغططاء عن كثيـر من
 كثير من المسالك، وتذلل مـا كان وعراً، وسهل ما كان حزناّ، فاستوى المسلك، وانقاد
ما صعب من الأمر وتيسر .

وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها :
أولاً: تبين لي أن هناك ميلاً إلى التخصص في عـوم المدارس التفسيرية، وكذا

خصوص الأفراد، ، أمـا من حيث العـموم فقد تخحصـصت المدرسة المدنية بالعلم بالسيني،،
 فنقل الصححابة ومن جاء بعدهم كابرأعن كابر ما تعلق به من سيرة وطرائق .
 |الخاصة به؛ نظرًا لكقربهم من المشاعر، وكثرة سؤال الو افلدين عنها . كما اسُتهرت المدرسة البصرية باللغة، والثفصاحة، ومعرفة الغريبب؛ لوقوعها علمي حدود اللبادية، ووفرة الـقادمين إليـها من الموالي النـين يفشو اللحن في ألسنتهم، فهيلوا إلى حغظ اللنة العربية من اللحن بالسبق في تدوينها .

أما الملد سة الكوفية فقد تخصصصت في استنباط آيات الأحكام والإكئاز منها، بينّما غنيت ملدرسة النهام بأحكام المجهاد؛ لأنهـم أهل غزو وجهاد .


القّرآن، حتي بلغ فيه الغاية، ولمب يقاربه أحد في كثرة المروي من التفسير"! " وغلب الوعظ والتو جيه على تفسنير الخسن البصري، حتى إنه ربا خـالفت الظاهر

 (1) حيث بلغ عـدد المروي عـنه في تفسير الطبري (71-9) أقوالل، وكان يقول : استفبرغ علمُني القر آن . (Y) نصن على ذلك الأوزاعي، و'غيره؛ خيث قالل : ذهب عليهم الحـسن بالمواعظ، ومن الآيابت التي


 ترجمة الحمسن ص (.

الطلاقق
وإذا جئنا إلى عطاء ألفـيناه إمـامًا في فــه المناسك، وشـاهلد ذلك وفـرة المروي عنه

* ${ }^{(Y)}$

ثـانـيًا : تيزيز بعض التابعين بالبروز في أصل من أصول التفسير، فأكثر من الاعتماد
عليه
فهذا عكرمة فاق غيره من التابعين في رواية أسباب النزول( (r)، و كان لمجاهد قصب
السبق في التعرض لمشُكل القرآن (£)
وأما تفسير القرآلن بالسنة فقد أكثر فيه قتادة، والحسن، وسبقا غيرهما فيه، (0)
(1) ذكر الأئمة أن سعيداً من أعلم الثابعين بالطلاق، وبعد رجوعي لتفسيره وجدت ألمات أن ما يزيد على
 الأوفى ؛ حيث بلغ (
 آيات الأحكام، وخصو صًا ما تعلق بأحكا
 منها في تأويل آيات الـمج
 للأسباب في تفسيره (§ ( , •) في حين كانت نسبة المروي عن ابن جبير وقتادة (V • , • ) من.
 (
 والتفسير مجاهداً، ورجعت إلى من كتب في المشكل كابن قتيبة فوجلدت ما مايويد الذي تو توصلت إليه


 = جبير في (YY) موضعاً، وعطاء في ( (I) مواضع . . .
(1) وتّميز الشُعبي بالاعتماد على أقوال الصحابة في تفسيره

كما برز إبراهيم النْخعين في القـدرة على الستنباط الـكمـ الفقهي من الآية، وأكثبر من ذلك
 كبير| غير مُعمدل لفضّل المدرسة البصرية في التُفسير وسبقها، مع أن نسبة المبروي غنها
 في مقدمة المدارس بعد المكية" (ث) .

رابـعًا : لاح لي أن المشيجة العلمية أبلغ أثراً في بعض التابعين من البيئة المكانية التي عـاشوا فيها، فهذا أبو العـالية (مئلا) بصري المولد والمربي، ومع ذلك فهـو مكي المنهج والمسلك، ومثله سعيد بن جبير الذي عاش زمنا طويلاَ في الكوفة، ، لكنه مكي المشرب،
= . التابعين
(1) كان النعبي أكثر التابعين اعتّماداً على أقوال الصحابة في تفسيره؛ حيث بلغ نسبة ما روى عنهم

 التابعبن دونهم في ذلك
إبراميمم النخعي كان أكثر التابعين (على الإطلاق) نعرضًا لتأويل آيات الأحكام؛ حيث بلغ نـسبة




 تفسيرهم. وجلي من هذه النسب تفوق المدرسة البصرية علِ الكوفية.

والطريقة، وكلاهما كن تتلمذ على يد حبر الأمة ابن عباس ـ رضي اللهُ عنهما"(1) .. خـامســًا : قد انكشف لي أن بعض التـابعين ليس له في التفسير من أثر إلا العناية بالرواية عن شيوخهه، ومن أبرز هؤلاء: الربيع بن أنس الذي نقل جل تفسيره عن شيخه


سسـادسًا : لاحظت اهتمام مفسري الأثر من الأئمـة بإيراد أقوال التابعين أكثر من
غيرهم، حتى إن كثيراً منهمـ كان معظم ما رواه هو من أقوالهـم (r)
 وعن التـابعين وأتباعهـم، فو جدت أن أقوى الأسـانيد وأصحهـا ما ما جاء عن التـابعين كمجاهل، وقتادة(8)

ثـــامـــًا : ويجـدر بي أن أذكر أن هناك نتـائج مهـمـة أخرى و قفـت عليهـا من خـلال البحث أشبير إليها إشارة سريعة، منها : أن التقارب المكاني بين البصرة والكوفة لم يكن


( يأتي بيان ذلك مفصلاً عند الحديث عن تلاميذ المدرسة البصرية (Y)
( ( $($ ( $)$

 وكان جل المأثور عند ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم في تفسيرهمها هو من أقوال التابعين؛



 تفصيل ذلك في مبحث قيمة المروب عنهم رواية ص (911) .

له كبير أثر في التقارب المنهجي؛ فالكوفة تأثرت بالمدرسة المكية ، وكان بينهما شيء من التـجانس والاتفـاق في كثير: من المسائل ، في حين كانت الملدرسة البصبرية إلى المدزبّسة

المدنية أقرب" (1)
ومن تلك النتائج : أن الؤوع الذي غلب علنى مـدرستي المدينة والكوفة كان بنبببًا رئيساً في إقلالهـمـا في باب إلتفسير ، وهذا مـا يتجلده المرانع لكتب التفسيـر ، و فضضنائلز القر آن؛ حيث كان غالب المنقبول في التتحذير عن التفسسير، والأمر بالإقالال منهع عن
 القُلبل من الروايات في التفسنير • .

## تنبيهات متممة للمنهجَ :

1 ـ نظرًا لكثرة الأعلام الواردة: في الرسالة ، فإني رأيت أن تكون التراجمبفـفي فهزس
خاص في آخر الرسالة؛ عدا نذر قليل قد ترجم لهـم خلال البحث. Y Y اعتمـدت تفسـير الطبري بطبعتيه . فمـا ذكرت منه رقم الجزء والصـفتحة والأنتر فهو من الْنسخة التي حققهِا الششيخان أحمد ومحمد شاكر؛ وما اكتفيت فيه بذكر البزءء والصفححة ، فهو ما بقي من الأنجزاء طبعة مصطفى البابي الملبي. r ـ اعتمـذت في نقلي لبالْمثلة على مـا رواه الأئمة في كتب التُفسبير مُوْقَا النُصِ بالإخالة إلى كتاب من كتب التفبسير، وأكتفي بالإحالة إلا إذا نُصيّعلى ضعفهِ فأبينه. ع ـ اختصـرت أسماء بعض المراجع المشههورة، اكتفـاء بالتفضيل الوأرد في تُبت


ومع هذا الجهد المضني في الجممع، والتثبت، والتُمحيص، والصياغة، إلا أن اللد



رجعت عنه( (r)

وصدق من قال :

وقلت في نفـــسي أصلتـــتـــهـ
وجــلت تصـحـــفا فـصحـحتـــه

كم من كـتــاب قــد تصـفــحـتــه
حــــتـى إذا طالـعـــتـــــه ثانبًا

وفي الخـتام : أتوجه بدعائي وخالص ثنائي خلالقي ورازقي، فالحمد لله الذي بفضله

 صغيراً .

كما أتو جه بالشُكر وعاطر الثناء لأستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور : سعود


 عني خير الجزاء.

كما لا يسعني إلا مواصلة الششكر الجزيل لجامعتي المباركة : جامعة الإمام محمد بن سـود الإسـلاميـة، التي أتاحت لي الفرصة لإكمـال دراستي الجامـعية، ومـا بعـدها من
(Y) (Y) القاصد الحسنة (Y) (Y)

دراسات، وأخصن بذلك كلنية أصول الدين مثثلة في عميدها ووكيليهـا، وقنبم القرآن وعلومه، مثثلاً بربئيسه ووكينله، وأتقدم بالشُكر سلفًا لمن سيتحمـل قراءة هذا البحتث، ليقف بي غلى ما له وعليه، ورحم اللهامر أ أهدى إلي عيوبي . ثم إن ذكر المعروف واجب، وشكره أوجب؛ فأشكر كل من أسدى إليّّمعروفًا،
 والقادر عليه. تم أما بعد. .


 إليه، ولا أتعرض لما سطرته ، وذلك لعلمي بعجزي عن الخوض في مشل تلكُ المساللكُ، ولكن عزائي فيما قاله بعض الحـكماء :

أسـيـر خلف ركـاب النجب ذاعـرج مـؤمـلاَ كشف مـا لاقيت من عـوج



## التمهيـط

> أولاً : مفهوم التفسير • ثانيًا : التفسير في مراحله الأولى •

## 1 ـ مفهور التفسِير بالماثّور

## تعريف الأثر في اللغة:

الأثر ـ محركة : بقية الشيء" ، والمِمع آثار وأثور (4) .
والأثنر : نقل الحديث من القوم، وروايته(") .

والأثر : مصدر قولك أثرتُالمديث آثره ؛ إذا رويته عن غيرك"
أثر الحـديث: ذكرهعن غيره فهو (آثر ) بالمل، وبابه نصر، ومنه حديث"مأثور، أي
ينقله خلف عن سلف، وأنا آثر ؛ قال الأعشى :
إن الذي فيه تُاريتُما بيّن للسامع والآثر (0)
قال المليلِ : والأثر : الاستقفاء والاتباع" ، ويقال : فلان من حملة الآثار (r) .
قال أبو عبيد : المأثرة هي المكرمة، ويقال : إنها سميت مأثرة؛ لأنها تؤثر، ويأثرها










(1) مأثور



أي يخنبر به الناس بعضهـم بغضًا (o)
وقال ابن الأثير في تفسنير قول عمر : ولا رويت عن أححد أنه حلف بها(7)
فيكون قد وضع المأثور :وضع المأثور عنهه (vi) :


قال الزجـاج : أثارة في مـنـى عـلامة، ويجـوز أن يكون عـلى مـعنى بقـــة من علمه، ويـجــوز أن يكون على مـا يؤثر مـن العـلم (9) ، ويــــال : أو شــيء مـأثورٌ مـن كـتـب



الأيان باب النهي عن الحلف بغير الله (

في تفسير الغريب لابن قبامة (0) \& ) .






ما سبق يتضح أنا الأئور : يدور حول معنى المبر المروي، والمنقول عن السلف، ومنه معنى الاتباع والاستقفاء .

## وأما معناه في الاصطلاح:

 الصحابي، وما وتف به على التابعي)

وخالف في ذلك بعض نقهاء خراسان، نقالوا: إن الأثر هو الموقوف على الصحابي
بإطلاق، أو على التابعي بتتميد، ذكر ذلك ابن الصيلاح (t) ، وابن كير (t) ، والعر اقي (0) .

الحديث أي : رويته(1) .

## وأما معناه في اصطلاح كتب أصول التفسير :

فذهب كثير من الأئمة إلي أن المراد به: هو المنقول، والمـروي من التفـــيـر عـن رسول اللّ

ولذا بجد ابن حجر عندما تعرض لكتب التفسير بالمأثور ذكر أنها: الناقلة للآّار
(1) تاج العروس (• (1^).

المديث (ז)؛.



(7) تدريب الراوي (1/1^0)، ومنهج اللند في علومالمديثِ (YA).




المسندة ، سواء من المرفوع، أو الموقوف على الصحابة ، أو المقطوع عن التابعين(1) (
 والصحابة(ث) ، أو قاله كبار الثابعين متلقى من الصحابة، وصح سبنده (r) وأورد بعض من قال بهـذا القول الملالف في مسـألة إدخال تفسينر التابعِّن، ومـال
 تفسيرهم من قبيل الرأي، وإلاجتهاد، وأنهم مع عنايتهم الشديدة بالنقل عن الصـحـابـابة قد أكثروا من النقل عن أهل الكتاب() .

وذهب البعض الآخر إلى أكثرُ من ذلك، فقصر التفسير بالمأثور على ما كان متعلقًا


بالاجتهاد، والاستنباط فليسنت من التفسير بالمألثور (0)
وفي ذلك يقول النيّخ منحمد الصباغ: إن الرأي الصحِيح أن ما جاء عن الصصحابة ، والتابعين العدول ـ فيـما ليس من باب الاجتتهاد والاستنباط، وإغا هو متـوقف على
 عنهم مما يتصل بالاجتهاد والاستنباط، فليس من المأثور (1) (،
=



القرآن مدخل إلبي تفنير القجّآنزوبيان إعجازه (ب • ع ع ع ع).
(r) مباحث في علوم القرآن (Y (rV).
 (T) (

والمتأمل لقول من استبعد دخول تفسير التـابعين في المأثور أنه خلط بين أمرين هما : المراد بالتفسير بالمأثور، وحكمه من حيث القبول أو الرد، وأن إدخالـه في الأئور يعني


ولعل مأ ير جح القول بأنه من المأثور، ما شهدت به اللغة في أصل اشتقاق الكلمة، ، وكذا ما اختاره جمهور المحدثين، والفقهاء، ثم ما شـهد به واقع كتب التغسير بالمأثور ؛ ؛
 الكابعين

## ץ ـ ـ التفسير فيه هراحله الإولى












 النبي





علمهم، فهم أدرى الناس بذلك، لما شاهلدوه من القرائن والأحوال التي الختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصححيح، والعمل الصالح، لاسيما علما لألماؤهم (1) رهم مع فـضلهـم وسـبـقـهـم رضي اللهنهـهم وأرضـاهـم كانوا يتـفـاوتون في فـهـم القرآن، وبيان معانيه وأسراره، وذلك راجع إلى اختلافهم في أدوات الفهـم، فمنهم من كان واسع الاطلاع في اللغة ملمًا بغـريبهـا، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهـم من
 بينهم من التمايز في الدرجة العلمية، والمواهب العقلية()
 فـالإخـاذ يروي الرجل ، والإخـاذ يروي الرجلين، والإخـاذ يروي العشـرة، "والإخـاذ


ولما فتح الله على المسلمين كثيراً من البلاد، نتج عن ذلك انتقال الصحابة مجاهدين

 علمية، أساتذتها الصحابة، وتلاميذها التابعون (8)

وقد دخل في هذا اللدين عناصـر أجنبيـة على حظ كبير من الحـضـارة المادية، وكـانوا يستخدمون الكتابة في كثير من شؤون حياتهم، ويعتمدون عليها في تدوين علومهمّ، ولم يألفوا حفظهاعن طريق الذاكرة، من هنا أخذ الموقف يتحرك قليلاً، فبدأنا نرى جـماعة من
 (1) (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (r) ( (Y) التفسير والمفسرون (Y (Y) / (Y)
( ) ) التفسير والمفسرون (1/ • 1 ).




النبي
 في عهلد التابعين بسبب بداية:ظهور الفرق الإننلامية، وبسبب من دخال ولا في الإسلام مكن
لا يرجو له وقاراً، و ولا لأهلها انستقرارًا.

ولنذا يقول الإمام الزهري : لو لا أحاديث تأتينا مـن قبل المشرق نـكرها لا لا نعرفهـا ؛،
ما كتبت حذيتًا، ولا أذنت في كتابة(1) .
 إذن فالتفسير بالمأثور أخخذ أول الأمر بطريق الرواية التي اهتم بها كثير من الالصحجابة ،

 ذلك اللبور المهم للتابعين في تُدوين ما حفظوه وقتالوه، في التفسـير خخاصـة و وفي غيره
 فعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مـجاهذاً يسأل ابن عباس عن تفـسنـير القُرَّآن، وْمُعه ألواحه نقالل ابن عباس : اكتب، حتى سأل عن التفسير كله(4) .
 نشر فكر المذرسة المكية وتخليلده، وقد قيل : إن أول التعليقات المفسرة للقرآبن هي التّي

وتد عثر على مخطوطة لتفسير مجاهل نسـخت في القرن السبادس (:) (1) (1) تتييد العلمم (1-1) ( $)$



 (T) بين الثيعة والسنة (TV).

وهذا التـفسيـر رواية أبي القاسمب عبـد الر حـمن بن أحـمـد بن مـحـهــد بن عـبـيـد الهـمـذاني، ويـتـهي سنده في مـعظمـه إلى مـجـاهلد عن طريق إبراهيـم، عن آدم الدم، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد
وكان لسعيد بن جبير كتاب في تفسير القرآن، وكتاب في نزول القرآن

وكان ـ رحمـه الله ـ يقول عن نفسه : كنت أسأل ابن عمر في صحيفة، ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه( (8) .
ويقول أيضًا: كنت أكتب عند ابن عباس في ألواحي حتى أملأها، نم أكتب في نعلي (0) . ويقول أيضًا : كنت أسمير بين ابن عمر وابن عباس، فكنت أسمـع الحديث منهـهـا
 وقد روى ابن سعد : أن عزرة بن يحبى كان يختلف إلى سعيد بن جبير هعه التفسير في كتاب، ومعه الدواة يغير (v) وكان عبد الملك بن مروان قد سأل سعيل بن جبير أن يكتب إليه تفسير القر آن ، فكتب سعيد بهذا التفسير، فوجلده عطاء بن دينار في الديوان ، فأخلذه فأرسله بعن سعيد



(Y) (Y) الفهرست (Y) (Y)





رحمه الله(1) -. وكان عنذ زيلذ بن أسلم كتاب في التفسير (٪) .


> القر آن(\$) .

وكان عطاء بن أبي رباخ يكتب لنفسنه، ويأمر ابنه أحيانًا أن يكتب له، وكان طلابه
يكتبون بين يديه(") .

وڤــد نشطت الحـركة العـلميـة في عـصر التـابعين نشـاطًا كـان من آثاره بدء هـرجلة




أهل المدينة فحسب، بل كتبّ بذلك إلى سائر الأمصار (a)
وكـان أول من قـام بتـدوين اللسنة بأمـر من عــــر بن عبــد العـزيز : ابن شــهـابـ






( ) ( ( ) الفهرست ( )
 (Y) طبقات ابن سعد (Y) (Y) (Y) (IV)



 أبوابه، ومن المعلوم أن الحديث كان هو المادة الواسعـة التي شـملت جـمـيع المعـارف،
 الدينية)

وقد تبع مرحلة التـدوين، مرحلة التصنيف، والتي بدأها ابن جريج المكي (1) ، ،

> الذي يعذ من أول من صنفـ الكتب (t) ، وله كتاب في التفسير (0) .

وابن أبي عـروبة والذي يــد من أول من صنف في العـراق، وله تفــســـر القـرآن
والسن ${ }^{\text {(1) }}$
ثم جاء بعدهم سفيان بن سعيد الثوري، والإمام الأوزاعي، بالشام، ومعمر بن راشد باليمن

(Y) بتصرف، ينظر علوم القرآن د . عدنان زرزور (Y (Y) .




(0) الفهرسـت ( ( (YAY
(T) هو سعيد بن أبي عروبة البصري المتوفى سنة (Y) (Y) هـ، ينظر : الفهرست (Y (Y) (Y)، وفتّ الباري

(V) المحدث الفاصل (

 المدارس ص (ع 0. $).$
 الرزاقة الصنعاني ، وابن أبين شُـيبة في مصنفيهما ، وغيرهما . وبدأ علم الثتفنسير ينستقل في مصنفات خاصة سنأتي على ذكر شيء منها بعلد ورقات.

$$
\begin{aligned}
& \text { الباب الأول } \\
& \text { مقخل إلى تفسير التابهيذ } \\
& \text { وفيه فصـلان: } \\
& \text { الفصل الأول : المراد بالتابعي، وحكم تفسيره. } \\
& \text { المبحث الأول : المراد بالتابعي } \\
& \text { المبحث الثاني : حكم تفسير التابعي } \\
& \text { اللفصل الثاني : مصادر تفسير التابعين . } \\
& \text { المبحث الأول: كتب السنن، والآثار . } \\
& \text { المبحث الثاني : كتب التفسير بالمأثور . }
\end{aligned}
$$



## اللفصل الأول

## المراज بالتابهكي، وخكر تفسيره

## المبحثث الأول

## المرات بالتابڭيه

التابع ويقال : التابعي، وكذا التتع، ويجمع عليه أيضًا كذا على أتباع"(1) . اختلف العلماء في حده، وتعريفه: فذهب المطبب البغادي إلى أن التابعي من صحب الصحابي () ، فلا يكفي عنده مجرد اللقي، بل لابد من شرط زائد وهو وجود الصحبة بينهما . ومال ابن كثير (r) إلى قول الخطبب؛ لأنه ذهب إلى تعلبل اشتراط الصحبة، وعدم الاكتفاء باللقي.

فتبين أن أمل هذا القول لم يكتفوا بمجرد رؤية التابعي للصحابي، كما اكتفيا اكتوا بذلك


(r) اختصار علوم الحديث (1-1).


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الكفاية (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$


واختّار ابن خجر -رحـمه الله ـ قول الجمـهورج في ذلك، وزاد قيذ الإيان، ثم قال :
خحلافًا لمن اششترط في التابعي طول الملازمة، أو صنحبة السماع ع
فتحصل منا سبق أن تعريف التابعي المختخار : هو من لقي الصسحابي مؤمنّنا، ومات
على الإسـلام
وذهـب كثير مُن المحدثين إلمى القول بأن المراد به: مـن لقي واحـدًا مـن الصـحـابة
فأكثر
فيكفي عن هؤ لاء مجرد اللققي وإن لم تكن الصحجة، وإلب ذلك ذهب بن الصـلاج؛ "
 سـاق الأدلة الدالـة على صححة هذا القُول، فقال : ذكر مسـلم، وابن حبـان، سُليمـان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين، وقال ابن حبان : أخرجناه في هذه الطبقة؛؛ لأن له لقَّا وحفظًا، رأى أنس بن مالك؛، وإن لم يصح له سماع المسند من أنس (A)

وقال علي بن المديني : لم يسمع من أنس، وإثـا رآه رؤية بكة يصلي خلفـ المقام (9!.




(




(Q) (A) المراسيل لابن أبي حانم (AY).

وقـال أبو حـاتم : إنه لم يسـمع منه"(1) ، وقال التـرمذي : إنه لم يسـمـع من أحـد من

> الصححابة(1) .

 حريث، وعدّفيهم جرير بن حازم لكونه رأى أنساّا، وهذا مصير منهم إلى أنـ التابعي من رأى الصحابي (r) .


وثمانين ومائة، وبذلك جزم ابن حبان(8) .

قال السـخاوي في إيضـاحـه لهـذا التتعريف : هو اللاقي لمن قد حسحب النبي واحداً فأكـثر، سـواء كانت الرؤية من الصـحابي نفسـه، حيث كان التابـعي أعمى أو
 السخاوي هذا المبحث بقوله : (مرجحا اللقول المكتفي باللقاء): ثم إنه قد يستأنس لهنا


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) التبصرة (Y7 (Y) } \\
& \text {. المرج (Y) } \\
& \text { ( ( ) ( }) \\
& \text { ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$


 فزالت اللدلسة، وبقية رجاله ثقات.


=
 حبال يدل عليه كلام الهييميني السابق .

 بقية عنه. ينظر : الثقات (AT/ (YVV) ).
 وآمن بير، .
 الروايات إلى الصحة ما ذكرنا، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت : جميعه واه











 (YO/T)


 الضبياء فبي المختارة .
قال كاتبه : لعل الأقرب أن الـحديث حسن لغيره، بمجموع طرقه الضعيفة .

## المبحثث الثاني <br> هكر تفسلهير التابحیي

لقد حظيت أقوال التابعين في سائر فروع العلم بزيـد اهتمام، فروي الكثير منها، وجمعت فتاويهم، وآراؤهم.

وقد وقع الخلاف بين الأئمة في قبول قول التابعي :
فعن شعبة تال: : رأي التابعين من قبل أنفـــهـم ريــح لا يعتمـل عليه، فكيف في
كتابب الله(1)
وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع
وذهب أبو حنيفة، والشـافعي إلى عدم الأخذ بقوله، وقد صرح أبو حنيفة فقال :
إذا جاء الأمر إلى إبر اهيم، والحسن فهم رجال، ونحن رجال(ث) .

وإن كان الإمام الشَافعي قد يأخـذ أحيانَا بقول التابـعي، وقد صرح في أكثر من موضع بأنه قال ذلك تقليدًا، كما وقع ذلك منه مثلاً في تقليده لبعض ما ذهب إليه عطاء ابن أبي رباح .



 (Y) تاريخ المذاهب الفقهية (Y) (Y)
 المسألة غير قول عطاء كان عنـده أقوى ما وجد في المسألة، وبجّده يقول عند بعضٍ

وأمـا مـالك، فنإنه لم يصبرح بـاتباع قول التـابعي على أنه حـجة، ولكـن رأيناهف في الموطأ كثيراً ما يروي عن التابعين أقوالآ، ويأخلذ بها(٪) ،

وأما أحـمد فيأخذ بقـول التابعي في رواية، كـما يأخذ بقـول الصححابي إذا لـمـ ينكن هناك قول الصـحابي، وإذا الخُتلفـ التابعون لم يوازن بين أقوالهـم ويتـخير فيهاه، بل
 وقد ذكر الدهلوي في بيانْ الفرق بين أهل الحديث، وأصحاب الرأي، أن المحدثين
 جماعة من الصحابة، والتابعين (2)

يخالف ذلك، كان مخطئًا فيّذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه، (o) هذا في جانب القول بعامة، وأما في جانب التفسـير، فقلد درج كثير من المفسزين على الاستشهاد بأقوال التابعين، وجاءت روايات كثيرة لا يُحصيها ألعد، ذكر منها ابنُ جرير في تفسيره كثرة كاثرة، ،و السيوطي في اللدر، والبغوي، وابن كثير، وغيرهمه (1)؛ . ولذا ذهب أكثُ المفسرين إللى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفنسير ؛ لأنهم نقلوا غالبِ ( ( C ( / / ( أعلام الموقعين (

( تاريخ المذاهب الفقهية ( $)$ (


(7) الإسر ائيلات لأبي شهبة (ov)، وسيأثي تفصيله في الفصل التالي ص (• - - • ) .

تفسيراتهم عن الصححابة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم تجد التفسير في القرآلن، ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال الثابنعين"،

 بعض المانعين، ثم قال : لكن عـمل المفسرين على خلافه، وقد حكوا في كتبهم أقوالهـم
كابن جبير ، ومعجاهد، وقتادة . . . (') .

وذكر ابن الأنباري أن من قال في مشكل القر آن با لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله( الهـ)

ومن الضوابط التي أشنار إليها المفسرون، وينبغي للمتتعرض لتتفسير التـرآن مراعـاتهـا: عدم التتسارع إلى تفسير القر آن بظاهر العربية من غير استظهـار باللسـماع، والنقل فيما يتعلق: بغرائب التقرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة . وفي هذا يقول القرطبي: فمن لم يُحكم ظاهر التفسير، وبادر إلى استنباط المعاني

 التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصول إلى البـاطن قبل إحكام الظاه
 أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تفسير القرطبي (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$




## الـفصل الثاني

## 

المصـدر : هو المرجع، هـأخـوذ كـمـا يقـول ابن فــارس من قـولهـم: صـَـَر عن الماء
وصدر عن البلاد(1" .

ويقول ابن منظور : أصدرته فصدر ، أي : رجعته فرجع، والموضع مصدر، ومنه مصادر الأفعال.
 ولذا فالمصادر هي المراجع التي تجمع وتنقل مأثورهم، ويرجع إليها . وقد وجدت كثيراً من تلك المصادر تورد العـديد من الأقوال المروية من تفسيرهم، وبسبب كثرة تلك الكتب، حرصت على انتقاء نماذج من أهم تلك المصادر التي نقلت تفسيرهم، وركزت
 بالمأثور .

وقد لاحظت من خـلال مُطالعتي لبعض المههود المعاصرة في جمـع تفسير أولئك الأئمة قلة عناية كثير مـن الباحثين ببعض هذه المصادر، إما لعدم معرفة أهميتهـا، أو لصـعوبة البحث فيهاعن آثار التابعين، فحاولت في هذا الفصل إبراز ناذج لأهم تلك
(1) معجـم مقايسس اللغة (TYV/).


المصادر، وبيان مدى عنايتها بتتفسير التابعين، مع بيان مدى التفاوت بين المصنفين في الاستشهـاد بأقوالهم في التفسير ، مـا كان السبب وراء ظن البعض أن كتب السنة لا تروي كثيُرًا من ذلك.

## المبحثث الأول

## كتب السنز والآثثار

جمعت كتب الصحاح والسنن مقادير مختلفة من التفسير بالمأثور ، حتى إنتا لبنرى في صحيح البخاري كتابين هما : كتاب تفسير الققرآن، وكتاب فضائل القرآن ، وهما يشغلان حيز|" واضحَا من الكتاب ربا كان نحو الثمن منه(") صتحيح البـخاري :

من أهم مصادر تفسير التابعين صحيح الإمام البـخاري ـ رحمه الله ـ فقـد روى كثيرًا من تفسيرهـم، وخصوصًا في كتاب التفسير من صحيحهه، وكتاب أحاديث الأنبياء، يقول الأستاذ عبد المجيد محمود: والحَ أن البخاري من بين مححدثي القرن الثّالث هو الذي اهتم بالقرآن في صحيتحه، وهو الذي تفرد بالعناية بذكر الآيات المناسبة للأبواب المختلفة (7) . وقد رجعت إلى كتابه التفسير في صحيحه فوجدت ما يلي : ا ـ يقدم أغلب الأبواب في التفسير بذكر ما وردعن الأئمة من الصحابة والتابعين، وخاصة ما جاء عن مجاهد ـ ر حمه اللهـ . .



 المسانيد والمعاجمتم
(Y) الالجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث، في القرن الثالث (190) .

Y ـ م ا يوردهعن التـابعين أكثره معلقى، بخخلاف ما يروي عن المصحـابة فإنه في
النالب يكون مسند|(1) ، وأكثره في أسباب النزول(")


## التابعِين

ع ـ أكثر المعلقات المنسوبة وغير المنسوبة وصلها ابن حجر في الفتح والتغليق (8) 0 - في إير اده لأقوال التـابعين قل أن يذكر خـلافافاه)، وكأنه بذلك يـختّار القول المترجح عنده ويذكره.

7 ـأكثر من النقل عن تلاميذ المدرسة المكية، وخصوصـا مجأهل، ثم ابن جبير، ثمُ عكزمهة، ،




$$
\begin{equation*}
.(191 / 0) ،(r 10 / 0) ،(17) \tag{Y}
\end{equation*}
$$



(... IVr ، IV.

ولْا يُعد هذان الكتابان من المصادر الأساسية لمعرفة المروي في التفسير عن التابعين، ،وقد

$$
\begin{aligned}
& \text { أغفلهما كثير من الباحثين في جمع المروي عنهم في التفسير ر المار }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{equation*}
.(191 / 0) ،(Y) 1 \tag{1}
\end{equation*}
$$




1 ـ ـ اعتمد في تلك المعلقات على تفسير ابن عباس، ومجاهـل ، وكان ـر رحمه الله ـ يقدم الباب في الغالب بذكر ما يختاره من تفسير مجاهد . 9 ـ يأتي بعد ابن عباس ومجاهد براحل، إيراده لتفسير ابن مسعود رضي اللّ عنه، وقتادة ، وكان اعتماده على تفسير الحسن قليلاً.

- ـ ـ قل أن يورد تفسير سورة بدون إيراد قول، أو أقوال لمجاهلـ ــ رحمه اللهـ.

وخلاصة القول أن صـحيح البشاري يعد من أهم كتب الصـحاح والستن التي جمعت الكثير من أقوال الكتابعين؛ ولذا عرضت له بشيء من من التفصيل . وقد لا لاحظ ابن
 (1) 42000

ومازاد من أهمية الصحيح ، ما قام بها ابن حجر من شرح وبيان، وإيراد للكثير من

 مبينًا أمميتهما في هذا الباب.

تغليق التعليق(ه):
تتضح أهمية هذا الكتاب في سياقه لعدد كبير من الطرق والأسانيد التفسيرية، وقد

 (Y) أحسب أن كتاب ابن حجر الالفتح" يأتي في الأمهية يين كتب التفسير بالثاثور بعد كتاب الالدر المثور الا


 (

المضنفات مفقود، وجزء منها صعب المنال من مخطوط، أو مبثوث في الكتب، فكان بثابة اللبنة الأولى لوصل تلك المعلِقات، وقد اعتمـده ابن حـجر عندمـا أراذ التعرضّ لشرح الصحيح وزاد عليه، يقول ـ رحمه الله:: وقد أغنى عن تعب كبير (1) ؛ وهو كتأب كثير الفوائد، لا سيما في وصنل تلك الآثار المعلقة عن التابعين، وقِد سـار المصنفـ في الكتاب على نسق ترتيب صصحيح البخاري، فيذكر الكتاب، ثم مـا تحته من أبوابب، حسب منهج صاحب الصحين
 المعلقات في كتاب التفسير مُن الصحيح (Y) فقـال : وكتاب التفسير هذا يتكرْ النقل فيه

 وتفسير ابن أبي حاتح، وتفسير ابن جرير، وتفسير الفريابي (r) . إلى أن قال : وأما تفسير

 فتح الباري شرح صتحيع البتخاري :

أورد الإمـام البـخـاري -رحـمـه اللهـ في صـحيحـه روايات كثيرٍ من التـابعين في تفسيرهم، ولككنها جاءت في أغلب الأحيان معلقة .

فلمـا تعـرض ابن حـجـر لشُـرحـهـا، وصل الكثـير منها، ووضـح المبهـم، وشُـرح


| (1) |
| :---: |
|  |
|  |
|  |

الصححابي، أو التابعي. وهذا الكتاب جاء حافلاَ بالكثير من الروايات المسندة الزائدة
 التفسير عن الأئمة التابعين، بل فاق كثيراًا من كتب التفسير بالأثر، ، وقد ذكر ابن حـجر في نهاية كتاب التفسير من الفتح، إحصاء لـا اشتتمل عليه كتاب التفسير في صحيح البخاري، فقـال : اشتمل كتابب التفسير على خمسمائة حديث، وثمـانية وأربعين حديثًا من الأحاديث المرفوعة، وما في حكمها" الم

وذكر أن الكثير من هذه الأحاديث من رواية ابن عباس ـ رضي اللّ عنهما ـ وعددها ستة وستون حديثّا(") ، ثم ذكر أن عدد الآثار في التفسير عن الصحابة، ومن بن بعدهم، خمسمائة وئمانون أثرأ|()

وقد جاء تألِيفه متأخراًا عن التغليت؛ ؛ ولذا فقد تميز عنه بالعديد من المزايا منها :
1 - في الفتح يورد أكثر من رواية لوصل المعلق مـن تفسير التابعي، وأما في التتغليق
فيصله من طريق واحد (t)
r - في الفتح يُعنى بألفاظ الرواية، فربا ذكر أكثر من لفظة ووجه لتُفسير التابعي نفسه، أما في التغليق فيذكر وجهاًا واحداً (0)

٪ ـ يصل المعلق من تفـسـير التـابعين ويورد الشـواهد له، أمـا في التـغليق فيكتـفي
بوصله فقط
₹ ـ امتنازت نسخة صحيح البخخاري التي اعتملدها في الفتح بزيادات مفيدة"(1)

- يوردد الخـلاف عند ذكر تفسير التابعي بأسمانيد الأئمة من الصخابة والتابعين في

(r) المعلقات فحسبب

7 - في اللفتح يتعرض للمـعلقّات المبهـمة فيوخـحهـا، أما في التغليِق فيكتفي
بالمعلقات المسماة.
سنذ سعيد بن منصور(*) :
هو من المصنفات التي تضـم أحاديث النبي يُّلُّ، ، وما ورد عن الصحابة، والتابعين، مرتبة على الأبوابـ.

وشبه سنن سعيد ـ في الـِملة ـبصنفي عبد الرزاق، وأبن أبي شيبة ظاهر (ب)
وقد تضمن ستة كتب فيز فضائل القر آن، وآخر في التفسير. (£)




مقدمة سن سعيد للدكتور سعد المبيد ( ( / O م).
 د. هصطنى مسلم، وسيأتي المديث عنه ص (V.) (V).

 قال السيوطي: بسعدد بن منصور له السنن، وفيها بأب عظيم في التفسير يجيء نحو مجنلك، 'ينظر

وبعد مراجعتي لكتاب التفسير في سنته(1)" ، وجدت أنه يكثر من النتقل عن مساهد
وابن عباس، وبعدهـما الخسـن وإبراهيم، ثم ابن جبير وعـكرمـة، فعطاء والشُعبي، وغيرهم دونهم في ذلك.

## سنن التر مذي :

أطال في كتاب التفسير (r) ، وغالبه من التفسير النبوي، والقليل منه موقوف على الصحابة، وغاللب هذا الموقوف في بيان أسباب النزول، وقد يورد في النادر عند نهاية
ذكره المديث أثرأ مسندأ عن تابعي (r) .

وكتاب الإمام الترمذي على سعة كتاب التفسير فيه، فإن ما نقله عن التابعين كان قليلاً.

## سنن الدارمي :

 النقل عن الصححابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاء عنه في هذا الكتاب بعضًا من الآثار عن التابعين

رجعت في تفسيره إلى نهابة سورة النساء، فوجدت أنه روى عن مجاهد في (O\&) موضغاً أي :






. 1119
وقد أورد قبل هذا الككتاب كتابّا في فضائل القرآن ، وآخر في القتراءات، ومنهجهه في هنين
الكتابين مثل منهجه في كتاب التفسير .

من ذلك ينظر سن الدارمي: :

ومع هذا فإن المروي فنيه من تفسير التـابعين كان قليلاً، إذا مـا قورن بالمروي عن الر سول

## كتب الز هلدوالر قانق :

وهذا من المصادر التي قِد يغنل عنهـا بعض الباحثين، وقد حوت كثيرًا من الآثار التفسيرية عن التابعين، ومنن المُعلوم أن القُرآن كتاب هداية، ودلالة، وإرشاد، وججاء

 المهتمين بهذا المسلك ، والمكثرين منه، ومن أنشهر هؤلاء: : الحسن البصري : وقد خـوت تلك الكتتبُ ما يزيد على ربع مـادتهـا من أقوال التابعين وتفـاسيرهـمـ رحمهم الله .

وفيما يلي ذكر غاذذج لأهم هذه اللكتب:
كتاب الز هد والرقائق لابن المبارك"*) :
وهذا الكتاب من أوسعْهـا مادة، وأكثر ها رواية عن التابعين، وقـد أكثبر من ألنقل
عن الخسن، ويعلده مجاهد، فالنخحي، فابن جبير، وغيرهم دونهم في ذلك"(1)
(*)

والديباج المذهب ( • با ) .


 المسبب في (7) مواضع.

## كتياب الزهد لهناد(*) :


(1).

كتاب الزهد لو كيع"**) :
وهو من أخـصر هذه الكتبب، وقـدن نقل عن الحـسن، ثمم مسجاهـد، فالنخعمي،
وغيرهم من التابعين أقل منهم في ذلك

## المصنف لابن أبي شيبة(***) :

هو من الكتب التي جـمعت العديد من الآثار التفسيرية عن التابعين وخصوصـًا ما يتعلق منها بتفسير آيات الأحكام، والمتتبع لتفسير التابعين لابد لـه من الرجوع لهـذا اللصنف، وخاصة أن تفسير ابن أبي شيبة مفقود، وإلى هذا أشـار السيوطي في مقدمة



وعن عكرمة (I (I) رواية ، وعن قتادة رواية واحدة .

(Y)


 سنة خمس وستين وماثتتين . ينظر التذكرة (Y/Y / (Y)، وتهنيب التهذيب (Y/Y)، والخلاصة (Y/Y).

الدر ، وذكر عدم اطلاعه عليه، وأن ما نقله منه، أخذه من بطن تفسير ابن المنذر (1) ؛. والمصنف كثير من أسانِيده من تفسير وكيِ عن سفيان الثوري .
ومكا ينبغي الإشـارة إليهُ هنا أن الإمـام ابن جرير ، وابن أبي حاتم لم ينقـلا كثيرًاُمن طريق ابن أبي شيبة، كما صنعا في نقلهما من طريق عبد الرزاق، ولعل العـل السبب في ذلك .هو أخذهما هذه التفاسير من طرق أخرى .

وعما يؤكد هذا أن السيوطي في نقله عن هذا التـفسير لـم يرجع كمـا رجع في غنيره

غريب الحديتث للحوبيني (*)
هذا الككتاب ليس قاصرًا ـ كمـا هو ظاهر اسـمه ـ على غريب الحـديث، بل اشتمل على بيـان غريب القـرآن وقراءاتة ، وبيان أسبـاب البزّول، وذكـر من خـلاف المفـنــرين البشّيء الكثير (r) ، ويعد من المصادر المهمة في تفسير التابعين، التي يغفلها كثير من الباحثينين . وعا امتاز به إيراده للعبديد من الآتار التفسيرية المسندة عن التابعين، وخخاصة عن مجاهل (8) ، ثم المسن (0) ، فقتادة (1)، وألسدي(V) ، وغيرهم.
(1) انظر مقدمة الـسيوطي (ت 1).

(\%) (Y (Y (Y





 (. المجع السابق (. . . .

مكا سبق يتضح تفاوت كتب السنة في مدى الاعتماد على تفسير التابعين، وإن كان الغالب عليها العناية بالمرفوع والموقوف(1) .

## 省 痤

(1) باستثناء الإمام البخاري كما سبق بيانه



 ومع هذا لم يورد فيه عن التابعين شينئًا.

## المبتحث الثثاني

## كتب التفسير بالماثور

ليس في طاقة باحث أن يقوم بحصـر واستقنصـاء جـمـيع الكتب التي الْفتف فئي التفسير بالمأثور، والرجوع إلئها؛ وذلك لكثرتها، ولفقد البعض منها، وقد اخترّتُتفي هذا المبحث غاذج لأهمها، ويينت مناهج الأئمة في إيراد أقوال التابعين . تفسير مجاهد:

يعد تفسير محجاهد من أُقدم الصادر التفسيرية، وجاء هذا التفسينر برواية أبّي القاسم عبد الرحمن بن أحمذ بن محمد بن عبيذ الهمذاني من طريق إبر اهيمّعن آدمّ، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مـجاهل، ومن هذا الطريق جاء معظم التفسير عن مجاهد (1)

وقد اعتمد محقق الكتاب في طبعه على نسخة وحيدة مصورة بدار الكتب الضضرية(!)،

 وهذه النسخة فيها نقص كثبر، ولذاعمد المحقق إلى تفسير بن جرير ، وأخنذ ما فِيه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر مقدمةّ تفسير مجاهد ( (1) ) }
\end{aligned}
$$



$$
\text { الـر جع السابق (1/ / } 7 \text { ) . }
$$

( ) (المُوري في هذا الكتابب لا يعادل نصف المُوي عند ابن جرير الططبري في تفسيره.

وفي ذلك يقـول: الزيادات التـــسيـرية عن مسجاهل التي أضفناها إلى أصلنا فـإن معظمها من تفسير الطبري، ثمم قال : والزيادات التفسيرية نوردها في تعليقاتنا حسب ترتيب الآيات (1)

وهذا التفسير كما هو واضح من مسمـاه مروي عن مـجاهد، وقـد يروي فيه عن
غيره من التابعين (r)

## تفسير سفيان الثوري(*) :

من المصادر المهمة في تفسير التابعين لا سيمـا المروي عن مجاهد، وقد جاء غالب
 النّفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة"()"، وكان يقول:

إذا جاءك التفسير عن مـجاهد فحسبك به به (8)
والمراجع لهـذا التفسير يجد أن الثوري اعتـمد تفسـير التابعين في أكثـر من نصف

(1) المرجع السابق (1 / • ) .
. في تفسير سورة البقرة، ورد عن غير مجاهد أكثئر من عشرين رواية للتابعين، (Y)
 (110،11Y

 وكتاب سفيان الثوري، وأثنره في التفسير تأليف هاشم المشهواني









## تفسير سفيان بن عبينة(() :

 ورجع إليه السيوطي ونقل منه في الدر (r) ، لكنه فقد كغيره من كتب التفسير يانلمأثوز بعد

 وأصحابه(0) ، ولم ينقل عن غيرهم إلا في مواطن قليلة من تفسيره . تفسير عبد الرزاق الصنعاني"**) :

من التفاسير المتقدمة، والتي غنيت في المقام الأول بتفسير التابعين(1) ، وقدمته على

(\%) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمرانة، ميمون مولى محمدل بن مزاحم، الكوفي ثم المكي، تو في





 مقُدمة كتاب الدر المنثور (ف ا) ).



روايات، وعن قتادة روايتِّن فقط، ولْم يرد فيه عن الـــن شيء.




نصف الآثار الواردة في هذا التفسير (") ، والمراجع لتفسيره يجد أنه لا تخخلو ورقة منه من أثر عن قتادة، حتى كاد تفسيره يكون كله لقتادة ، وجاء بعده الحمسن فنقل عنه وأكثر، ثـم محجاهد (ث)

ومع قلة أسفار الإمام عبد اللرزاق الصنعاني إلا إنه استفاد كثيرًا كمن قدم إلى اليمن، ، وأخذ كثيراً من علم المشاهير من أتباع التابعين، فنسُر عـلمهـم وتفسيرهم في مـدرسة
 وأخذذ عنه بعض تفسير عطاء وغيره من المكيين (8) تفسير آدم بن أبي إياس(*):

وهو من التفـاسير التي فقدتد، وقد روى جملة منه ابن جرير ، وابن أبي حـاتم في
تفسيرهما.











 (YV/V)

يقول السيوطي: آدم بن أبي إياس له التفسيـر ، لككني لم أره، وهو في بط بطن أبن
 طريقته، ويكن بذلك ألن يُجمع قطعة كبيرة من تفسيره.

وما لا حظته عند مراجعتي لتفسيـر ابن أبي حاتم عناية ابن أبي حاتم بتـفسـيزه، ، واعتماده عليه أكثر من عنايته بتفسير الثوري، وابن عيينة.

وهذا التفسير يعتبر من أمم المضادر في إيزاد تفسير أبي العالية(") .

## تفسير يححيى بن سلام("):

وهو من التـفاسبر القدية، ومن أوائل من جمع بين الرواية، واللدراية، وتميز في ذلك بين مفسري عصرهره

يقول ابن حجر : تفسيز يحيى بن سلام الغغربي هو تفسير كبير في نحو سُتة:أبسفار أكثُ فيه النقل عن التابعين، وغيرهم(8)
(1) ينظر مقدمة الدر (ق 1) ).

 تفسير آدم بن أبي إياس . بـ كان معظم هذا التفسير عن أبي العالية، وأن عدد الروايات المأخوذة من تفسير"آدمر(IVI) (IV) رواية، منها (Y (1) كلها من تفسير أبي العالية. والباقي موزع بين عطاء الحراسنـاني (7) روايات، وفتادة (0) روايات، وعكرمة (£) زوايات، وغيرهم.






ابتدأ يحيى طلبه للعلم على شيوخ البصرة، فأخذ القراءات، وروى الحروف عن

 ما رواه عن ابن عباس، ومجاهد(1) وهذا التفسير عُرفت روايته في إفريقية، والمغرب، والأندلس، وكانوا يهتمون به جدًا، حتى كان منهم من يحفظه، وقد تناقلوه بالأسانيدِيد (r) تفسير عبد بن حميد(*) :

وهو من التفاسير المسندة المققودة، ويكنتا أن نأخذ صورة إجمالية لمنهجه في إيراد






قولا.






 قولاك، وعن الحسن بلغ (7 (7) تولأ.

## تفسير ابن جرير الطبري(") :

وهو الكتـاب الرئيس، والأسنـاس الذي اعتـمـد عليـه في استتخـلاصن كــيــرْ من النتائجّ، وفي عقد العديد من المقارنات، والسنبب في ذلك ير جع إلى جملة من الأمّور

1 ـ أن تُفسيره من أضخـم، وأوسع كتب التفسير بالأثر، وقد فاق غيره من هفُنْري
 تفسيره.

يقول السيوطي : وله التُصانيف اللعظيمة، منها: تفسير التُرآن، وهو أجل التفابسير لم يؤلف مثله؛ ؤذلك لأنه جمنع فيه بين الرواية، واللدراية ، ولم يشاركه في ذلك أجحد =


وعن طاوس (q) أقوالل، وiغيرهم دونهم في ذلك.





 كانت غند ابن جرير (Y) (Y) (أثراً.





لا قبله ولا بعده .

Y ـ ثناء الأئمة وتقديمهم لتفسيره، وفي ذلك يقول النووي، والخططبب البغدادي :
له كتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله" (1) .

ويقول ابن عطية : ابن جرير جمـع على الناس أشتات التغسير وقرب البعيد،
وشفى في الإسناد (r) .

ويقول ابن تيمية : تفسير ابن جرير من أجلِّالتغاسير المأثورة وأعظمها قدراً ${ }^{\text {(r) }}$. r ـ عنايته بأقوال الأئمة مسندة، فقد شفى الغليل ـ رحمـه الله ـ في جــانـب المتن
 من المفسرين اللذين أوردوا أقوال التابعين بععناها، أو غير مسندة .

ع ـ عنايته بتفسير التابعين ، فقـد استغرق تفسير التابعين أكثر من نصف مـادته المروية، كما اعتنى بنقل تفاسير شيوخ التابعين من الصحابة بالإسناد(8) . لهـذا وغيره، فقد اعتمدت كتاب الطبري مصدرٌا أصيلاً أستقصي منه تفسيرات التابعين، وكان الأساس في دراستي، ومادة أصيلة لعملي . وقـد عني ـرحـمـه اللهـ في تفسـيره بإيراد تفسـير مجاهد وقتادة في المقام الأول، ، وبعدهما السدي، ثم الحسن البصري، فابن جبير ، وعكرمة، وغيرهم (م) .





من التفاسير المسندة المفقودة") ، وقد رجعت إلى الذر المنثور واستخر جت ما أؤزده
 مجاهذ، فثتّادة، ثـم عكرمة، وابن جبير، والخنسن (r) ولقد كانت عناية ابن المنذر بالموقوف من التفسنير على الصحابة أكثر من عنايته بـا

$$
\begin{aligned}
& \text { = }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعن سعيد بن جنير (. (1-1 ) أقوالل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعن عامر الشُعبي (ET1) قونلا } \\
& \text { وعن أبي العالية (Y) (Y) قولاً. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعن زبد بن أسلم (IIV)) قوظلا }
\end{aligned}
$$






وقد رآه السيوطي ووتف عليه. ينظر طبقات المفسبرين للّسيوطي (1) (91) .



 وغيرهم أقل منهم في ذلك.

جاء عن التابعين .

## تفسير ابن أبي حاتر(*) :

من أوسع كتب التفسير المسندة بعلد ابن جرير، وقد اختصره فـحذف منه الطرق والشُواهل، والحروف، والروايات، وتنزيل السور، وقصد إلى إخراج التـفسير مـجردًا
 الأحاديث عنده إسناداً وأشبعها متنا (1)

وكان أكثر تفسيره عن التابعين (ث) ، وعني بإيراد تقسير قتادة في المقام الأول، ثمم السـدي، فـمـجـاهل ، فـالــسن، فـأبي العـاليـة، فابن جـبـيـر، ثم الربيع بن أنس، ثم
عكرمةة

ومن ذلك يتضح عناية ابن أبي حاتم بتفسير المدرسة البصرية أكثر من عناية ابن
جرير بها .



(1) مقدمة تفسير ابن أبي حاتم، نفسير سورة البقرة (ص 1 ).

 مجموع تفسيره عن التابععن .





## تفسير الماوردي(*) :

يعتبر كتاب ابـن جرير الطبري مـن أهم مصادره في التفسير بالمأثور (1" ، وقــد عـنـي


## تفسيير ابن عطية(\#*) :

من التفاسير التي نقلت عن ابنَ جرير كثير|"(1) ، وقد مدحه شيخ الإسلام بقولهه:
وتفسير ابن عطية أتبع للسنة والمِماعة، وأسلم من البلدعة من تغسير الزمخشري(2)


البصرية، كتتادة، والحِسن، ونقل عن مجاهلد، والسدي وغيرهم من التابعين"(0)
(*) (*) هو علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو المسن الماوردي الشافعي، واسم تفسيزه: النكت


















وإن كان في البملة لم يتوسع في النقل عن السلفـ ـرحمه الله(1)..

## تفسير البغوي"* :

وهو مختصر لتفسير الثـعلبي الكشف والبيـيان، قال شيخ الإسلام ابن تيـمية : والبغوي تفسيره مـختصر من الثُعلبي، لكنه صـان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة، ، والآراء المبتدعة) (r)

وذكر في مقدمة تفسيره أسانيد نلك الروايات التي أوردها في كتابه، فقال : ومـا نتلت فيه من التفسير عن عبد اللهبن عبـاس ـ رضي اللهُ عنهما ـ حبر هذه الأمة، ومن بعد عن التابعين، ، وأثمة السلف مثل : مجاهد وعكرمة، والحسن رضي اللهُ عنهم، وقتادة وأبي العالية، ومحـمد
ابن كعب، وزيد بن أسلم وغيرهم . . . ثم ذكر أسانيده في كل إمام منهم (r). .

وقد اهتم- رحمه اللهـ بإيراد ما روي عن مجاهد ، وقتادة، ويليهما الحسن، وعطاء
*م ابن جبير، وعكرمة)
=





 للأسنوي (1/1-1)
 (Y) مقدمة تفسيره( $)$




## زاد المسسير(*) :

صنف ابن الجموزي في التتفسير المفني، وهو كتاب كبير ، ثـم أختصره في كتاب
سماه زاد المسير (1)
وقد حوى الكثير من الرواياتت عن أئمة التابعين . وعني بنقل تفسير ابن عباس ؛ ثم مجاهد، فقتادة، فأبي العالية، فالحسن، وغيرهم هن التابعين (r)

## تفسير ابن كثير(**) :




 جبير، وغكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباج، والدسن البعري . . . وغيرهم .

 (1) النـير (1) (1)


(Y) رواية، وعن عكرمة (YY) رواية، وغن ابن جير (19) رواية .










وقل أوردد قطعة كبيرة من تفسير مجاهد، وقتادة، ثم عكرمة والسدي، وابن جبير وبعدهم الحسسن البصري، فالربيع بن أنس، فأبى العالية(1) .

اللدر المنثور (*) :
بين السيوطي الباعث على تأليفه هذا التفسير بقوله : وقد جمعت كتابًا مسنذًا فيه تفاسير
 أربع مـجلدات، وسميـته ترجـمـان القرآن، فكان مـا أور ردته فيه من الآثار بأنسانيـد الكتكب المخرجة منها، ثم رأيت تصور أكثر الجمهد عن تحصيله، ورغبتهم في الاختصصار على متون الأحاديث، فلخصت منه هذا المختصر ، وسميته الدر المُنور في التفسير بالمأثور (r) . ومن هذا البيان يتضح لنا مدى عناية السيوطي بالمرفوع من التفسير، فقد أورد في تفسيره العديد من الأحاديث سواء كانت ذات صلة مباثرة في إيضاح مـعنى الآية أو كانت في الفضائل من ترغيب، وترهيب

(VIT) قولاً، وعن قتادة) (V\&Y) (V) (1) (1)


 دونهم في ذلك.

 ( ( ) اللدر ( (Y) وقد (Y) (Y) (Y) (Y) الإشارة إلى الغرق بينهما قبل ورقات،

 المروي عنه.

أكثر التفاسير عناية بالمرفوع ، وجاء بعده بمراحل العناية بالموقوف على الصحابة(1)، ،'تم المنسوب إلى التابعين

وقد أورد عن ابن عباس 'وأكثر ، وجاه بعده مجاهد وقتادة ، ثم ابن جبير والحسني،


## 掊


 |الصحابة تُثل (




 (TE) قولاً، وغيرهم من التابعين دونهم في ذلك :

## الباب الثاني

## مدارس التفسير في عصر التابعين، وخصائصها

الفصل الأول : أشهر رجال مدارس التفسير في عصر التابعين .
الفصل الثاني : عرض مدارس التفسير في عصر التابعين .

المبحث الأول : المدرسة المكية.
المبحث الثاني : المدرسة البصرية .
المبحت الثالث : المدرسة الكوفية.
المبحث الرابع: المدرسة المدنية .
المبحث الخامس : التفسير في الشام واليمن ومصر .
الفصل الثالث : خصائص مدارس التفسير .


## الفصل الأول

## 


 إذا أظهر ووضحهـ.

وسمي القمر شهرْاً لوضوحه، وظهوره، وسمي سل السيف وإخراجه من غمده شهر|" لأنه بذلك يبرز ، ويظهر ، ويتضح" (1) .



 يشار إليه في مدرسته بالبنان .

وقد انتقيت من كل مدرسة أكثر التابعين فيها رواية ودراية في التفسير، وجعلته





وقبل الشروع في الحديث عن تراجم أشههر هؤلاء الأعلام أحب التنبيه على بعضص
المسائل :

مقدمًا مجامدلَ، ثمْابن جبير ؛ ثم عكرمة، فعطاء .
وفي مدرسة البصرة بدأت بالحديث عن إمامها الحسن البجري، ثمُ قتإدة، فأبئي
العالية.
 وختمت ذلك بُشناهير الملدرسة الملنية : سعيد بن المبيب، ثم مـحمد بِن كعب القرظي، فزيد بن أسلم.


 النتص

ولذا يجد الناظر في هذهالتبراجم بعضتّا من الاختلاف في المنهج مرده إلى ذلكُّ؛
 بدون تكلف في إظهار أهم المعالمّ في شخص الكابتابي . r بـ اعتمدت في الحديث غن المشاهير على ثلاثة جوانب: الأول : الدزاسة التاريخخية من خلال قراءة كتب التراجمم. الثاني: الاستقراء، والتتع ل لروياته في التفسير .

الثالت : مقارنة ما استقر عندي ما سبق مع غيره من مشاهير مفسري التابعين . § ـ أطلت في تراجم بعض المشـاهيـر وهم: مـجـاهد، وقتــادة، والحـسن؛ وذلك لسبقهم، وفضلهم، فإن ما يزيد على ثلث التفسير بالمأثور جاء عنهم . 0 ـ حرصت على بيـان مدى متابعـة التابعي لأقوال مـدرسته ، فإن بعض التابعين خالف منهج أصحابه، وسـار في مسلك مدرسة أخرى، فـحاولت جاهداًّا بيان ذلك وسببه.

7 ـ حـرصت حـال تدوين النتـائج على التــدليل، والمقــارنة بين كل تابعي وآخـر ،

 تابعي بلا مبالغة، ثم حاولت جاهدَا دراسة ما ظهر لمي من نتائج، وأثر ها على مسلك ذلك المفسر ومنهجه.

У - قـمت بـراجـعـة الكتب المفردة في بعض أنواع علوم القّر آن ، ككتـب أسـبـاب النزول ، والمبهمات، والمُشكل، والأمثال، والإسرائيليات وغيرها من الكتب، فتابع فيها صدق وصحة ما وصلت إليه من نتائج، فوجدت ما يسر النفس ويطمئن القلب. وبفــضل الله ورحمته وجدت أن كثيراً من تلك النتائج لم أسبقى إليها ـ فلله الحمد والمنة ..

وبعـد هذه التقدمـة التي وضعتهـا بين يدى هذا الفصل أعود إلى المقصـد الأسـاس

## مجاههگ بر جبر

 (1) المخزومي، ويقال : مولى عبد اللّابن السائب القارئ

 وغيرهم

## مكانة مجاهد بين أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما :

 لتفسيره( ${ }^{\text {(H) }}$

فعن الفضل بن ميمون قَال : سمعت مـجـاهدلًا يقول: عرضت القـرَّآن على ابنـ عباس ثلاثين عرضة (8) .

وعنه أنه قال : ختمت على ابن عباس تسع عشرة ختمة(0)


 (r) (r)

 (0) غابة النهاية في طبات القراء (ب/ (\% \&)).

قرأ عليه ابن كثير، وأبو عمرو بن العلاء، وابن محيصن والأعمش (1)
بل إن ابن كثير ـ الذي انتهت إليه إمامة القراءة بكة ـ، لم يكن يخالفـ مجاهذًا في شيء"
وقد أخرج الطبري بسنده، أن مجاهداً كان يقر أ القرآن على خمسة أحرف ${ }^{\text {ألم }}$.
وقـد ظلت قراءة مـجاهد تتلقى بالسند، ويتناقلها الرواة حتى عصر البيهتي، فقـد

> ذكر البيهقي أنه تلقى قراءة مـجاهد بالسند(8)

وقد استفاد من ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في البانب التفسيري وأخذ عنه ، فعن مـجاهد قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه على كل آية ، أسأله
فيـم نزلت، وكيف نزلت (0) ؟ .

 القرآن، ومعه ألواحه، ، فيقول له ابن عباس : اكتب، قال : حتى سأله عن التفسير كلِّهِ ") ولعل هذا من أهم الأسباب التي ساعدت في إبراز شـخصية مـجاهد ـ رحمـه اللهـ وقـدمته في باب العلم بالتأويل، فصـار من أكثـر التابعين (A)على الإطلاق تعـرضتـا له ،

 . or (or / (r) تفسير الطبري (Y)



$$
\begin{aligned}
& \text {.I•V(9•/ / تفسير الطبري (V) }
\end{aligned}
$$


 $=$


# يقول خُصيف (1) : كان أعلمهـم بالتفسير مُجُجاهد، وبالحمج عطاء"(r) 


مجاهد، أو سعيد بن جبير؟ قال : كان مجاهد
وقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهل(1)
وقل أثنى عليه جـم من اللأئمة في التفسير ، فقال شيخ الإبلام ابن تيمية : إنهآية

وقال الإمام الذهبي: مجاهل شيخ القراء، والمفسرين (A)

## خصائص تفنير متجاهد :

إن للتكوين الشخصي، والمُرك العقلي أثرأ كبيراً على المنهج العلمي، أضفـ إلثي =
 تفسير مجامد في البدرجة الأولىى.








( 1 ( 1 ( C ( ( السير ( 1 )

ذلك طبيعة المدرسة التي حصل منها التلقي، ومع اختلاف المدأرس والأشـخاص تبرز العديد من المعالم في شـخص هذا المفسر أو ذاك، ومن المعالم البارزة في تفسير محجاهد. رحمه الله ـ والتي أكسبته شخصية متميزة عن غيره من المفسرين ما يلي : أولاً : توسعه في باب النظر ، والاجتهـاد :

وهذا ما جعل البعض يعده من أوائل من أدخل التفسير العقلي للقرآن العظيم" " وقد أدى به سلوك هذا السبيل إلى تأويل آيـات على غير ظاهر السياق؛ ؛ بل قد جاء في بعضها با يستغرب، ويستنكر فمن ذلك:

1 ـ تأويله للمسـخ الواقع على اليهود :
ومن الثتأويل الذي خـالف فيه الظاهر من اللسيات، ولم يقل به غيره(r) مـا روي عنه


قال مسخت قُلوبهم، ولم يُمسخوا قردة، وإثا هو مثل ضربه الله لهم كمثّل الحمار . يحمل أسفار||(8)

فـال ابن جرير بعـد أن سـاق هذا التأويل : وهذا القول الذي قاله مـجاهد، قـول


( ( ) القرآن العظيم هدايته وإعجازه (I (I ) ).
. تفسير القرطبي (Y) (Y) (Y)
(Y) سورة البقرة: آية (Y) (Y) (Y)





مُجمعة عليه، وكفى دليلاً غلى فنساد قول، إجماعُها على تخطئته" (1) Y ـ ـ تأويله لمعنى المائدة المنزلة على عيسى :
 السَّمَاءِ
 طعام، أبوْها حين عرض عليههم العذاب إن كفروا، فأبوا أن تنزل عليهم (2) ${ }^{\text {(2) }}$
وقل صحح ابن كثير (0) هذه الروايات عن مجاهن .
(1) تفسير الطبري (IVr/K)، وقد أورد ابن كثير قول مـجاهد، وحكمب بجودة إسنّاده وغغزابة















(0) تفنير ابن كثير (0/YY0).

فهذا المثال، قد خالف فيه الجمهور، وخالف الظاهر من النص القرآني" r ـ ــأويله لمعنى الورود على النار :



 عبدي المؤمن لتكون حظه من النار ه( ${ }^{\text {(1) }}$
 نفي ما سواه، بل غاية ما يدل عليه التفسير بالمثال واللازم والله أعلم.

قال مـجاهد: :تم اجعلهن أجزاءعلى كلى جل جبل، ثم ادعههن يأتينك سعيا، كذلك




سورة مريم؛ آية (هـ، ينظر تفسير ابن كير (V)/ (YYO).

$$
\begin{equation*}
\text { تفسير الطبري (111 / I ) )، وأورده ابن كثير عن ابن جرير به، (Y0 / ( } 10 \text { ). } \tag{r}
\end{equation*}
$$



(

وقال في مجمع الزوائد : إسناده حسن (ז/ T• 〒).
سورة البقرة: آَية (•YY).
 ه ـ ما روي عنه في تأويل معنى اهتزاز العرش:

ابن معاذ، فقال : قال مـجاهل: : إن المراد به السريز، الذي حمل عليه سعـد إللى قبره؛ فقد
اهتز من انفساخ الحـشب من إلحرارة(ب) .

واعتمد. في ذلك على ما رواه ابن سعدل في طبقاته والحاكم في مستدركه غين مجاهاهل
عن ابن عمر، قالل : اهتز الغرش لـب لمقاء الله سعداً، قال : إمـا يعني الـسرير': قـال إلما
تفسخت أعواده"(r)

السرير ، قال : ورفع أبويه على العرش ، تغس"خت أُوواده||(8) .




 التبيل! ! ـ والله أعلم...

طبقات ابن سعد (Y/ (Y




 الأنصار ، باب مناقب سعد ابن معاذ (YYV/乏)، وأسد الغابة في معرفة الصححابة (YVY/ /Y).

أنخرج ذلك ابن حبان من طريق مـجاهد عنه ، والمراد باهتزاز العرش استبشاره؛ وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقلوم قادم عليه : اهتز له، ، ثم قالل: ووقع


 من العرش اهتزاز حقيقي، ويكون لازمه الفرح والاستبشار، وعلى كلِ فقـد اتضضح من هذا أن القول لابن عمر وليس من تفسير مجاهد، والله أعلم.

## ثانيًا : الدقة في التفريق بين الكلمات المتشابهـة :

كانـ رحـمـه اللهـ من أكثير التابعين دقة في اختيار الكلمات لتفسير الآيات، وكان يُنبه في بعض المواضع على الـكلمات المتشـابهة مـ إيضـاح الفـرون المعـنوية بينها، فمن


قال : ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة لم يكن إلا لهـم (r) (1) فتح الباري (IY /V) (IVY وقد أخرج هـنا القول الأخبر لابن عمـر ، الحربي بسنده في غريب








$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة: آية (OV) (Y) (Y) } \tag{Y}
\end{align*}
$$



وهم فوق الأحبار(r) .

## 

عن العـوام بن حوشـب قـال: قلت لمجـاهـد: الشــقّ، قـال : لا تقل الششفق؛، إن
الشفق من الشهس ، لكن قل : حمرة الأفق (2)

الأودية، وغير الجُرْف"
ثالثنا : تفسير بعض الألفاظ بما يخالف المعنى القريب :
فكان يصرف بعض الألفاظ عن معناها القريب، ويؤولها تأويلاُ بعيذلًاعن المبنى الظاهـر المتبادر من اللفظظ، ومن أمثلة ذلك: مـا جاء عنه عند تأويل قـوله سبـخانه:

(!) سورة آل عمران : آية (VQ).


(r) سورة الانسُقاق : آبة (T1).
(£) تفسير الطبري (•r/119).
(0) سورزة الطارق آبة (IY).



(V) سورة الأعراف: آية (N).


 اللباس بالتقوى(")

 وفضة)



## رابعًا : اهتمامه بالمبهـمات :

يعـــ رحمـه اللهـ من متقدمي التابعين في تتبع المبهم، والحرص على بيانه، والناظر
(I) سورة الأعراف: آية (YV).









(V) سورة النجم: آية (1).








 قال إنه اللديك، والطاوس، والغراب، والحمنام"(V)

 (9) الأنصاري

وقال : ذلك عبد اللهابن أبي!"i(i) .


 (Y) سورة البقرة: آية (Y) (Y) (Y) ( (r) (r) (r) (r)

(() المُجع السابق (1) (1).


 (1) المرجع السابق (Y) (1).



## الرأي، التأويل، وأثر هما على المنهج العقدي عند مجاهد :

وهذه المسألة في الحقيقـة من أهم القضـايا التي يجب العناية بها والوقوف عندها ، وتحقيق أبرز ما يككن أن يروى فيها.








 * (r) ${ }^{\text {(r) }}$
 العـبـادة(r) . فأمضى وقته، واستفرغ جههده في مدارسة كتاب الله، وتفهـم معانيه، ،
 خلدون (2) من أكثر تلاميذ ابن عباس تحرراً وتوسعاً في التفسير م





كتاب الإبان لابن آبي شيبة ( (1)،، وتأويل مختلف المديث لابن قتيبة (V)).
( ( ) عن كتاب دراسات في القرآن لأحمد خليل (1 (1)).


 من هن هن الأهواء

يقّول الذهبي معلقَاعلى قوله : (الأهواء|): مثل الرفض ، والقدر، والتجهمم (ب)؛ : واتضخح هذا ألمنهج في تغسيره أكثر ؛ حـيث حمـل بشدة عللى المر جئّة والقـُزيـة بخاصة وعلى سائر أهل الأهوان بعامة.

والذي تبين من خـلال فمراجعـة تفسيره، سـلامتـه من مـخالفة أصول أهمل السـنة والجُماعة في اعتقادهم، وينعدهعن كثير من الأهواء والبلدع المنتشُرة في ذلك اللوقت: فسنم من بدعة الإرجاء، فكان يقول: إن الإيمان يزيد وينقص (8) ، وإنه قــول، ،



(7) سورة البقرة: آية (•ץ).



$$
\begin{aligned}
& \text { (V६) (V) تأويل مختلف الحديث (₹00) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \varepsilon 00 / \varepsilon \text { ) ( }
\end{aligned}
$$

من آدم الطاعة، وخلقه لها(1)، وهذا منه ردٌعلى القـدرية القـائلين : إن كل شـيء خلقى بقدر إلا المعاصي.

بل إنه استشعر خطر الانحراف العقدي على الأمة، فكان يـحذر من هذه الأهواء أشد التحخذير ، ويقول عن هؤلاء المبتدعة : يبدعون فيكم مرجئة، ، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا"()

وفي جانب آيات الوعيد، والتهديد، لزم منهج أهل السنة ، من ذلك ما ورد غنه في


 ولورعه وحرصه على سلامة معتقده بقي شهرًا كاملاُ يريد أن يسأل ابن عباس عن مسألة من مسائل الوعيد فيقول : سألت ابن عباس شهراً عن رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل، ولا يحضر جمعة، ولا جماعة؟ قال : هو من أهل النار (1) . ولو لم يسلم من هذه الأهواء لما بقي هذه المدة يتظظر الجمواب مـن ابن عباس ـ رضي الله
تفسير الطبري(६VA / \& ) צسף .
 سورة آل عمران : آية هV .






شرح أصول اعتقاد أهل اللسنة والجماعة ( 1 / 1 .

بل تعلدى ذلك إلى مـخالفة شُيخه" (1) في مسـألة توبة التـاتل المتعـمد، فقد رووى ابن


 فقال : إلا من ندم(r)

وُمن خلال ما سلف يتبين أن مجاهلًا ـرحمه اللهـ وإن وُجدَعنده شبيء من الْنَأويل

 طبيعة النقص البشُري، فـلا بححمم عليه من خـلالهـ؛ إذ ليس ذلك بـنهـج له، بـل هو عارض عرض في مسائل مخصوصة ، واللّأُعلم . ولا بلد بعد هذا من عرض لأبرز المسـائل المنتقدة في التُسسير المروي عن مجاهلـ عند
 وزن لمروياتهم. فمن ذلك ؛

 $\therefore$ (TV_TY/Q) I. Y. \&
 (Y) (Y) وبورة النساء : آية (Y) (Y)


وتنسير القرطبي (Y/ / / (





وقد أورد ابن خزية هذه الآية(1) على أنها إثبات صفة الوجه اللها تعالى، وتبعه على









 كبرائثمم - في المجلس الثاني ـ قد أحضر ت نقلاُ عن السلف بالتا بالتأويل، فوقع في قلبي ما ما

(1) سورة البقرة: آية (1 1 ) .
 الأسماء والُصفات، باب ما جاء في إئبات الوجه، وساق الرواية من طريت اللنضر عن مـجاهد :



وزاد المسير ( / ه هس ).
 كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (Y (Y)
(0) أي المجلس الذي عقد له في المناظرة حول هالواسطبة") .

 تندرج في عموم قول من يقونل، لا تؤول آيات الصفات .

قال : ألميس فيها ذكر الو جه؟؟! فلما قلنت : المراد بها: قبلة الله . قال : أليست هذه











فأخخبر أن الجِهات له، فدل على أن الإضافة إضافة تخصيصص، وتشريف كأنه :قال: جهـة اللهّ وقبلة الله، ولكن من الناس من يُسلـم أن المراد بذلك جهة الله أي : قبلة اللّ،






اللذي ينكره منكرو تأويل آيات الصفـات، ولا هو ما يستدل به عليهـم المثبتّة، فإن هذا المعنى صصحيح في نفسه، والآية دالة عليه، وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء
 تسمية التبلة وجهًا باعتبار أن الو جه والجمهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة اللّ؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها(1) اهـ.


 وقد اعتذر ابن جرير - بعد إير اده للقول الر اججح الموافق لما صح عن النبي روي عن مجاهد عن طريق الليث بقوله : فإن ما قاله محجاهد من أن الله يُقعد محمدَا على عرشُه قول غير مدفوع صستـه لا من جهـة خبر ولا نظر ؛ وذلك لأنه لا خبر عن رسول اللهُ

وأورد أبو بكر الملالل في كتاب السنة عدداً من الأسانيد المروية من طريق الليث عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (IV_ 10/T) مجموع الفتاوى) (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) (Y) الإسراء: آية (Y) }
\end{aligned}
$$





(VY / (Y - / / • ( ) وتفسير القرطبي .
 (rvะ/₹)

مجاهد بهذا التفسير(") ، ورجح هذا القول، وأيلهه ، وأتبع ذلك بكلام بعضن أهل العلمم



وقد أنكر هذا القول جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر ؛ حيث قالذ ومنجاهد
 مهجوران عند العلماء، مرغوب عنهما . . . ، فذكر تأويله للمقام المحمود، ثمَعـبـب عليه

 وقال الواحدي : وهذا قول رذل مـوحش فظيع، ونص الكتابب ينادي بفساد هذا التغسير ثم ذكر أدلثه على ذلك (N)

والذي يظهر أن المروي عن منجاهد غير مـعتبر؛ إذ قد جاء من طريق الليث بن أبي (1) ،YVQ ،YVA ،YVV ،YVO ،YTV ،YTY ،YOE ،YOH ،YOY ،YEA ،YEV ،YET





$$
\begin{aligned}
& \text { (YV. / / (N) تفسير القاسمي (N) }
\end{aligned}
$$

## سُليمم، وهو ضعيف (1)

ثم هو معارض بروايات أصح منه، فيها التصريح بأن مجاهــأ يرى أن المراد بالمُّام
 أبي بجـيح، قال الألباني : هو الثابت عن مـجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير ، وأما رواية الجلوس على العرش فليس لها طريق معتبر؛ لأنها من رواية الليث، وعطاء






الرُواة بالاختلاط (Y0) .

قلت: وإذا بُت هذا الرأي، أي : ضعفـ الليثـ ـلا بسوغ الأخذ عنه في هذه الرواية، لا سيما وقد روي ما يُخالفها ما هو أصح منيا أِيا

الجوزي في تفسيره (VY/0).



 والنكواكب النيراتت (F19)








والآخران ضعيفان، بل الأخير متروك متهم (1) اهـ.
وبهذا يتضح أن المروي عن مجاهد من قوله : إن المقام المخمود هو الشُفـاعة الْولى

 (الشفاعة) (ب)
 ورد عنه في تفــسـيـر آية الرؤية؛ حـيث أولّهـا تأويلاُ خــالف فيـه مــذهب أهل الـنـنة، والجمماعة من الصنحابة، ومن بعدهم، فقد روى ابن جرير عنه في تفسير قولهت تتطالىى:



$$
\text { يراه شيء }{ }^{(y)} \text {. }
$$






سورة إلقيامة : آية (YY، بّY).






وقد أورد ابن كثير هذا القول ، ثم عقب عليه بقوله: : وقد أبعـد النُجعـة ، وأبطل
 قال الشافعي - رحمه اللـ : : ما حَجَبَ الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل وقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة من طرق متو اترة عند أئمة الحـديث، لا يكن دفعها ، ولا تأويلها، منها: ما أخرجه البخـاري في صـي





 شيئًا أحبَّ إلِههم من النظر إلى ربهـم عزلّ وجلَّهُ (0) .




(0) المرجع البسابق (1V9/1) .
 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) } \\
& \text { ( ( ( ) }
\end{aligned}
$$

قال ابن عبد البر في تعليقه علّى هذا الحديث : والآثّار في هذا المعنى كثيرة جذًا ، فإن قيل : فقد روى سفيـان ألثوري، عن منصور، عن مجاهل في قول الله عـــر وجل :

 وأقاويل الصحابة، وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، والذئيْلنيه

 فإن قوله هذا مهججور غير مرغوّب فيه.عند العلماءاء (1) .
وقذ اعتذر له ابن خزم بِعدم بلوغ الحبر إليه( (ب) ، واللهأعلم .





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { (Y) سورة يونس : آية (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$



 ( ا




يرى الاعتزال، كـما قاله ابن المديني "(1) ، بل قال أحمد : أفسدوه بأخرة، وكان جالّس عمـرو بن عبيل(r) وقال القطان: كان ابن أبي بيجيح من رؤوس اللععاة(r) ، قلت : فـلا

 تعالى

وقال ابن الجوزي : روي تفسير (الزيادة) بالنظر إلى وجه الله الكريم، عن أبي بكر، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والضححالك، وابن


 والزيادة : النظر إلى الربي






 (६)

(1) تفسبر ابن كثير (؟ / 19^).
 (A) وسيأتي لنلك مزيد بسط في مبحث منهج التابعين في آيات الاعتقاد ص (AVO) .

## أثره في علوم الـقرآن :

 كثير من علوم القرآن، وليس ذلك بمستغرب عليه فهو القائل عن نفسه : استغرغ غالمُي
 من أنواع علومه، ولإيضاح أثرْ في هذا الجانب، أعرض لنماذج من أهم أقو اله فيه : : أولاً: معرفة أول ما نزل من القرآن :

 بهما، بل وأوضح أول اللآيات نزولاً في بعض السور ، فعنه قال : أول ما نزل مبن الْقرآن


 وجاء عنه القول بأن أول ما نزل في المدينة: سورة البقرة)
 يعرفّفم نصره، ويوطنهـم لغزوة تبوك(0)
(VIr/I) (1) (V)


ثانيًا : أسباب النزول :
لم يعتن مجاهد ـ رحمه الله ـ بهذا النوع من علوم القر آن عناية غيره به" (1) بل إن من المعالم البارزة:في تفسيره ميله إلى القول بعموم معنى الآية في كثير من تأويلاته.



وفي كل شيء فيه يُسر (0) .




(1) يعد من أقل مفسري التابعين اعتمادًا على أسباب النزول، فقد بلغ نسبة اعتماده على أسباب
 (

سورة الروم: آية (1 \&) .
 .(YA
(Y) (Y) (Y) (



التقريب (4 \& \&)، والملاصة (11) .


## 

قال ابن جرير الطبري : انختلف أهل التأويل في الإنسان الذي قال فيه اللّهِّلَّثّناؤه

 أن المراد بذلك إنسان بعينه، وذكر الروايات عنهـم (r)
 مجاهد قال: عامةَّالناس (r) ثالثًا : تأويله لمشكل القُرآن :

 الصحيح الموضح لتأويلها، فمن ذلك ما ورد ععه في تفسير قوله سبحانه : هو قُلْ إْن كَاْنَ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الخـشر : آية (17) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$



 في (

 (مورة الزخخرف: آية) (A1).
(1) وكذبكم با تقولون

 ذلك" (ب)



أنهم على الشُرك، بقّوله: علم أن في أصلابهم من سيستغفر (a)
 فقيل : كيف يدعو نبي الله هؤلاء الفسقة إلى بناته بدل ضيوفه؟! فو جـّه الإشكال وبيّن المراد بقوله : أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم سفاحَا (v) والأمثلة الواردة عنه في هذا كثيرة(1)


المسير (Y / / /
(Y) سورة النازعات : آية (• (Y).

( ( ( ) ( ) سورة الأنفال: آية (Y) (Y) (Y)




،VIYY ، TVVI، ، $\mathcal{\text { ، }}$ (A)

رابغًا : موقفه من النسـحخ

 (i)

وكان يقصر النسخ في كثير من الأحيان على آيات الأمر والنهي فقط (ل) ".











 بحث،، عند المديث عن أنر همب في أصول التفسيبر .

.

سورة البلقزة : آية (7 • ) ).
( ( ) (




التلاوة والحكم.
خامسًا: : رأيه في الحكمم والمتشابهـ :
اختلف في تعيين المحكم، والمتشابه على عدة أقوال، فقد أورد البـخاري" " ، عـن





ولذا فمـجاهد عن يقول بإمكان علم المتشابه، للراسخين في العلم؟ فقد أخرج ابن
 تعلمونه وتقولون آمنا به

(1) (1) (19اه البخاري في صحيحه معلقًا، كتاب التفسير، باب (منه آيات محكمات) (170 (1) .


 (V) (V) (V)


 ( $V / r$ )
 والإتقان (ی/r/4).

وليست لالاستئناف.
وأما الأكترون من الصححابة والتابعين وأتباعهم فذهبوا إلى أن الو او كلاستئناف (1):

 التّأويل ؛ لأن مجاهداً تعلم بن ابن عباس تفسـير القر آن كله، وبيان معانيه ، فظن أنٌ هذْا

هو الثتأويل المنفي عن غير الله(ب)
سادسًا : كليات القرآن :
 وإدرأج المتشـابه منها في صـعيل واححله سواء اتحـد لففظه ومعناه، أو التحل اللفظط واختلف المعنى، وهو ما يعرف بعلمم الأنشّباه والنظائر، أو كليات الققر آن، ومن أمشلة ذلك":


ظن في القر آن فهو علـم
ومنها قوله : كل ما كان في القرآن (اكذا، فمن لـم يجدل فكذاه فالأول فالأولى، وكلن
ما كان في القرآن (أو كذا) 》أو كذذ|) فهو فيه بالخيار (؟)
( الإتقان ( 1 (





(§) ( ( )


ومنها قوله : كل شيء في القرآن "اعسىه : فإن "اعسى" من اللهو واجب"(1)

 وما كان بالفتتح فهو النبات

سابعًا : الأشتقاق عند مبجاهد :
أكـئر ـرحـــه اللهـ من بيـان أصول الكلمـات، واشـتـاقها، ويتضح هذا عنده في
تعليل التسميات، وبيان وجه المسميات، فمن ذلك:
قوله : إثما سـميت الكعبة؛ لأنها مربعة، وإنا سـميت البدن؛ من أجل السمانة(8) ،
وإغا سمي الميسر؛ لقولهم أيسروا، وأجزروا(0) .


$$
\text { سبيلها، و حدة جريها }{ }^{\text {(v) }}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (I) (I (I) } \\
& \text { (Y) تفسير ابن كثير (Y / (Y) }
\end{aligned}
$$



( ) (

(7) سورة الإنسان : آية (1)).

( 17 ( ( ) ( )

بيت(") . وفي لفظ آخر : المطروح في الأرض، الذي لا يقيه شيء جون التراب٪٪" .

رحلة شُباء، ولا صيف(()

## 

 عن حقه، يقال : هو من دععت، يُدُعّون أي : يدفعون(1) ثامنًّا : الاعتماد على لغة العرب: وكان- رحمه اللهُ ـ من أهل العلم باللغة واللّسان (V) ، فوظف ذلك لـلدمة كتاب اللّة، ولم ير لغير أهل اللسان الحنوض في معاني القرآن، بل كان يقول : لا يححل لأحمد يؤمن



 وتثنير القرطبي ( (1) ( ) ( ) ( )
 (0) سورة الماعون: آية (Y) (Y)


( المغني لعبد الجمبار (V)

(1) (1) سورة المدثر : آية (1) (1)

 القرطبي (19/90).
 ترى أن العرب تسمي البكرة"(1) مسدا ${ }^{(1)}$.

يقال له : الشنبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سـمـ
والمتأمل لتفسيره يـجده قد ضـمَّتوضيحات كثيرة، ذات طابع لغوي أحرى بها أن
تسمى : دراسة في المفردات الغريبة في القرآن(T) .

بل كان يو جه من يسأله بتوله : إذا سألتـموني عن غريب الـقرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب! (v)؛ ولذا فقد ورد عنه ما يستوعب غريب إِيب القر آن ؛ وأتى على جملة صالحة منهر (1)

## تاسعًا : معرفة ما وقع في القرآن من المعربب:

إضافة إلى مـا سبق في هذا الجـانب، فقد كان على دراية بالألفاظ الأعجمية التي
تعربت باستعمال العرب لها، أو كانت مكا اتفقت فيه اللغات.
ومـجاهلـ ـرححه اللّـ من قال بوقوع المعرب في القرآن، بل كان أكثر التابعين قولا
( ( ( ) سورة المسد : آية (0)
(Y) البكرة التي يستقى عليها الماء، وهي خـيبة مستدير في وسطها مـحز" للحجل وفي جوفها مـحور
تلور عليه، لسان العرب( ( / • ) .

( ( ) ( ) سورة الغاشية : آية ( ( ) )














(Y)
( ( ) (
 متجاهد به .
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (0) وأورده المسيوطي في المهنذبك، وعزاه

المى الكفريابي عن محاهد به ( $1 \mid$ ( ) .

. (79• / / 7) (11A)
(V). (YVO/N) (IY.)

 .(iAr/E) (IYO_ IT乏)



تأويل (المقاليد ) قال : المفاتيح بالفارسية"' .

## عوامل الـسبق عند مجاهدل :

وولإيضاح هذا الجانب لابد من الإشارة إلى أبرز الأسباب التي ساعدت مـجاهداً -

$$
\begin{array}{r}
\text { رحمه الله ـ فصار السابق في علم القر آن وتفسيره . من أهم هذه الأسباب ما يلي : }
\end{array}
$$

كان لابن عبأس أصحاب غير مـجاهـد، ولكن مـا ميز مجاهداَ عن أصحابه كثرة العرض، والسؤال، والمراجعة لابن عباس في الققراءة والتفسير خاصة اصن ، حتي إنه قرأ عليه القُرآن أكثر من ثلاثين مرة، وعرض عليه التفسير ثلاث مرات يستوقف شيخه عند كل آية، ويسأله عنها .

ولـم يكتف بهـذا، بل كان ـرحـمـه الله يكتب كل مـا سـمعـه ، وفي هذا يقول :
 ابن عباس ثلاث عرضْات، كن فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية منه وأسأله عنها (r) . ويقول ابن أبي مُليكة : رأيت مجاهناً يسأل ابن عباس عن تفسير القر آن، ومعـه ألواحه، فيقول له ابن عباس : اكتب ، قال: حتى سأله عن التفسير كله(!) .

> ولذا عدَّه ابن كثير من أخص أصحاب ابن عباس (o)


والمعرب للجواليقي (rTY).
 (rrr /rv)
(r) تفسير الطبري ( ( $)$



## Y ـ ـتعلد مصصادره :




 وقد صحب ابن عـمر -:زضي اللهُ عنهما -وفي ذلك يقول : صـحبت ابـن عمر:الثى
 فعن عبيد الله بن عمران قال : سبهعت مجاهــَا يقول : صحبت ابن عمر: وأنا أرزيد أن أخلدمه، فكان هو اللذي يخدمـني (8)، وكــان رحـمـه الله يحدث من صصحيفة جـابر رضي اللهعنه


(1) دراسات في التفسير وأصوله د. ـ محيي الدين بلاجي (07).


$$
(Y \cdots / 0)
$$






تاريخ أبي زرعة (

(0) طبقات ابن سعد (0) (0) (0) ).

الخـلدري، وعائشة، وأم سلـمة ، وجـويرية بنـت الحارث، وأبو هـريرة، وأم هانئ بـنت
أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطية القرظي، وسراقة بن مالك، وغيرهـم(1)
ومن المصادر التي اعتـدل عليها : الرواية عن أهل الكتاب، وقـد تساهل في الرواية
عنهم محا جعل بعض أصحاب الملارس الأخرى يتقي تفسيره(٪) يـــول الأعــمس (T) لما سئل : ما بالكهم يتقون تفسير مسجاهــ؟ قال : كانوا يرون أنه

يسأل أهل الكتابِ" (؛
وقـد أكثر من الكرواية عن بني إسرائيل (0) ، وجاءت عنه بعض التـفاصيل المنكرة، ،
 ربَّهِه( ) ، قال : حلَّ السراويل، حتى أليتيه واستلقت له


( ( $\mathrm{r} / \mathrm{K}$ )
كمدرسة الكُوفة خاصة فهي من أكتر المدارس بُعدًا وحذرًا من الرواية عن بني إسرائيل، ويقال :


( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{Z}$ )

 عند المديث عن المدر سة المكية .
(T) سورة يوسف: آية) (Y) (Y)
(V)



 وكانت بلقِس هلباء شعراء، قلدمها كحافر الحممار ، وكانت أمها جنية" (r) .

وفي رواية أخـرى عنه : فـِّذا همـا شـــراوان فــَال : ألا شيء يذهب هذا؟؟ ! قـابوا
الموسى، قال : لا، الموسى لهُ أثر ، فأمز بالنورة فصنعت (ب)

## ץ ـ تخصصص، وانقطاغه لغلم التفسير ؛

تفرغ منجاهد لهـذا العلمّه، فبذل فيه وسعهه ، واستنفذ طاقته، وغاية جهـده، ووفي
ذلك يقول : امتفرغ علمي الُقرآن(8) .

وهذا وأضح من تتبع المروي عنه ـرحمه اللهـ، فعلى جـلالة قدره وتمكنه في بابّ العلوم الأخرى، إلا أن المروي عنه في غير التفنسير قليل (0) في جنب مـا روي عنه. في ذلك.

أمـا القر آن وعلومـه فقـل غاص في بحوره، واستخخرج اللدر من مكنونه،، وتعـلى ذلك فعرض لأموز دقيقة تنعلقّ بآياته، وحروفه، و كلماته . فقد جـاءت الروايات غننه في بيان عـد كلمـات القُرآن؛ حيـث قـال : غـددها:تسع

$$
\begin{align*}
& \text { تفسير الطبري (179/19/19). } \tag{Y}
\end{align*}
$$

، 07 VO ، OTVE ، OTVY ، OTVY ، 17A9، ،AVV:





وسبعون ألف كلمـة ومائتان وسبع وسبعون كلمة(1)، وحروف القُرآن عددها ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف(') .

فهذه العناية والاهتمام، والتفرغ لعلم القرآن، كانا من أبسباب سبقه وكثرة الرواية

## \& - سبقهه في علم القراءات :

مكا أعان مـجاهـداً ـ رحمه الله ـعلى فهـم كثير من الآيات تقدمـه في معرفة القراءة ؛ حتى عُدَّ إمامًا من أئمة هذا الشأن .

 القراء فأقر أه

وقد قرأعليه شيخ مكة ابن كثير ، ولم يخالفه في شيء من القراءة (1) ، ، وكان يقرأ
 ثلاثيِن عرضة (N) .
(1) عجائب علوم القرآن لابن الجوزي (اسا) .
 . ( $10 / \mathrm{N})$
( التهذيب) (


(r7A/1)

. or (or/ (V) تفسير الطبري (V)

وفي زواية عنه قال : خُتمت على ابن عباس تسـع عشرة ختمـة كلها يأمرني أككبر
فيه|" . .

## ه ـ شغفه بالسفر والترحال وحبه لزؤية العجائب والغر ائب:

إن ما لا شكك فيه أن التُغْرب عن الأوطان، والتنتّل بين البلدان ذو أثر مْفيد عـلى


 (719 (1901/E)
















وسـافر، ففي الأسفـار خـمس فـوائد
وعلمم، وآدابب، وصستحبـة مـاجـلـ" (1)

تغـرب عـن الأوطلن في طلـب العـلا
تفـريج همج، واكـتـســابِ مـعـيـــــة
 حقائق الأخبار ، شغونا بعاينة ما يسمعه عن عجائب الآثار أخذًا بقول القائل :
 وفي ذلك يقول الأعمس : كان مـجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب ينظر إليها، قال : وذهب إلى حضرموت إلى بئر برهوت، قال : وذهب إلى بابل ، قال : عليها والٍ




 تدكدكت، قال: فغني عليَّ، وعلى اليهودي، قال : نم أفاق اليهودي قبلي، فقالن: فم، قد أهلكت نفسك وأهلكتني
 وكان كثير الأسفار ، والتنقل (2) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ديوان الثشافعي ص(Y) (Y) }
\end{aligned}
$$




## 7. 7 ـكتابته للتفسسير



 . التفسير كله

وعُبيد الْلْكتب قال : رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهل(r)

> ولهِا عُبُّ مجاهد من أوائل من دوّن التفسير (r) .

## V ـ ـــناية أصحابه بنقل تفسيره:

يُعد التلميذ صوزة لشيخْه، ووسيلة من وسـائل بث علمه، فإذا قيض الله للـعـُـلم


 تالاميذه : ابن أبي بنجيح .
وهو عــبــد الله بن أبي بجيح الثقـفي، قال الإمـام الذهبي : هو من أخص الثناس
 المروي من تفسير مجاهلا


( ( ) السير ( )
 وابن جريج روى (0 (0 • ) فمن مجموع تفسيره.

ويأتي في المرتبة الثانية في العناية بتفسير مجاهد ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز
(1) ابن جريج القرشي ، قال الإمام الذهبي : أخذ عن مجاهد حرفين من القراءات وكان ابن جريج يقول: لأن أكون سـمعت عن مـجاهد، فأقول سمـعت مـجاهدًا
(أحبُّإلي من أهلي، وماني

$$
1 \text { ـ ـ التو سع في الاجتهاد ، والقدرة على الاستنباط : }
$$

استفاد مجاهد كثيراً من شيـخه ابن عباس، وأخذ عنه التفسير كله، فانشُغل في توظيف هذا المستفاد، مع ما عنده من ملكة عقلية وقلدرة اجتهادية في التصدي بلتفسير ؛ وقد اشتغل بالدراية أكثر من الرواية (وقد سبقت الإشارة إلى أن مـجاهدًا من أقل تلاميذ ابن عباس رواية عنه مع إنه من أكثرهم أخخذا عنه) .

وامتاز مـجاهد عن سائر أقرانه من المفسرين بأنه أعطى لفهـمه وعقله كثيرًا من حرية
النظر ، والتأمل، وهو من أوائل من أدخل التفسير بالاجتهاد في التفسير المأثور (ث)
وقد أخرج أبو نعيم بسنده، عن الأعمش، عن مجاهد قال : أفضل العبادة الر أي ن (8) ولما قدم الكوفة، واستقر فيها، كان من أسهلهم في القيـاس، والر أي :
مجاهد، ومن أشدهم الشعبي (0) .

وكان دائم التفكر والتأمل ، حتى إن الناظر له يحسبه مغتمًا يقول الأعمشش : كنتُ

|  |
| :---: |
|  |  |

 والمفسرون ( ( / 〒 • ) )، ود. محيي الدين بلتاجي، في كتابه دراسـات في التفــبـبر وأصوله (ov)

(0) تأويل مختلف المديث (Y) (Y) .
 فإذا نطق خرج من فيه الْلؤلؤُّ (Y) .

 مشكل القرآن، فكثر المروي عنه في ذلك، حتى أغرب في بعضه، وهذا ما ما جعل بِض الأئمة يتتب عليه، فقد قالن الإمام الذهبي في معرض ترجمته: لمجاهد أقوأل وغر ائب في العلم والتفسير تستنكر(')"



بعض ثلك الأوالد (1)
9
 ما ساعده على استيعاب ما يسْمع، وقياس غيره عليه.


يحفظان حفظك (0)
 (IIV/Y)

.




# وعن مجاهد قال : كنـت أتحدى الناس بالحفظ " 

## -

كان رسحمه الله ي يكره اللدخول في الْفتن (r) ، ويؤثر السـلامة منها، ولما عـاب عليه
 1 | ـ ـ تأخر وفاته :

إن طول العـمر مع حسن العمل عامل من عوامل المـبق، وقد جاوز مـجاهد الثمانين،
فكان لذلك أثر على التلقي عنه، والنهل من معينه، فحاز بذلك قصب النسبق في التفسير .
فعن ابن جريج قال : بلغ مجاهد ثالاثًا وتمانين سنة(\&)

وقد اختلفـ في سنة وفاته، فقـال الهيثم بن عـدي : مات سنة مائة ، وقال يـحيى بن بكير : مات سـنة إحلى ومائة، وقال أبو نعيـم : مـات سنة انينتين (0) ، وقال أحـمد : مـات
(1) سنة ثلا

وتال ابن حبان : مـات بكة سنة اثنتين، أو ثالاك ومائة ، وهو ساجـل و كان موللـه سنة إحلدى وعشرين في خلافة عمر (v) ، وقال يحيى القطان: مات سنة أربع وهائة(N) ، وهو
 . $17 \cdot V(V A / Y)$ (Y) العلر لأحمد (Y)

 والشذرات (1) / (1) . (0) تهذيب ألتهذيب( ( 0 (



( ( ) تاريخ خليفة ( 1 (

واللهُ أعلم . .

## لسهيتض بن جبير


 حاتّ، وأبي سعيذ الخدري، وأبي موسى الأثعري، وأبي هريرة، وعائشة(r)، وقد اختلفت عبارات أهل العلم في نسبته المكانية، فمنهم من نسبه إلى الكوفة ،

 (ir)
 ( $\mathrm{ro} / \mathrm{r}$ )



 (1. (1) ( ا (7)
(V) تاريخ الثمات (V)



(1 ) غاية النهاية ( ( 1 ( 0 ) .


وذهب آخرون إلى علنه مكيًا، منهم خليفة بن خياط"(1) ، وابن عبد البر (() ، "وابن
 يكن أن يضاف بهذا الاعتباز .

فعند الرجوع لتفسيرهنلمس تأثره البالغ بإمام المدر سة المكية ابن عباس - رضين الها عنهما وغغلبة المنهج المكي على مسلكه غموماّا، ويتضح مذا من خلالد ما يلي:

## اـ كثرة روايته لتفسير ابن عباس :


 انظر كيف تُحدث عني، فإِنك قد حفظت عني حديثًا كثير|(1)







( ) (
(0) بعد مراجعتي للطبري، و'جحدت أن المروي عن ابن عباس بلغ (9 (0^) روايات كان نصيبِ ابن





(4) البداية (1-9/9)

ويسلكون طريقه: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيـل، وعكرمة، وسعيلد، فأعلم هؤ لاء سعيد بن جبير، وأنبتهم فيه" '

ويقول أيضًا : لـيس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير قيل : ولا طاوس؟ قال : ولا طاوس، ولا أحلد

وفي مقابل هنا الاهتمام بنقل تفسير ابن عباس، نلحظ قلة روايته لتغسير ابن
مسعود رضي اللّعن الجميع

## r ـ م محبته لابن عباس، وحر صه على كتّابة حديثه :

أحب سعيد شيخه ابن عباس حبَّ شُديداً، فكان يقول: : إن كان ابن عباس ليحدثني الحديث، فلو يأذن لي أن أقبل رأسه لفعلت (8) . وكان حريصًا على حفظ ، وتدوين كل مـ يسمعهه من أستاذه، فعن أبي حصين قال : سـألت سعيد بن جبير، قلت : أكل مـا أسمعك تحدث سألت عنه ابن عباس؟ فقال : لا، كنت أجلس ولا أتكلم حتى أقوم، فيتحدثون فأحفظظ(0)

وقد بلغت عنايته بـالكتابة عن ابن عباس أن كتب عنه ودوَّن علمـه، فعن سعيد : أنه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) العلل لابن المديني (Y (Y) ) . } \\
& \text { ( } 1 \text { ) (Y }
\end{aligned}
$$

(


 قَادة، وهجاهداً، كانا أكثير منه.


$$
\begin{align*}
& \text { (O\&. ، orr/ /) } \\
& \text { طبقات ابن سعد (YOV/7) (1) } \tag{0}
\end{align*}
$$

كان يسأل ابن عبأس قبل أنٍ يعمى، فلم يستطع أن يكتب معه، ، فلما عمئ ابن 'عباس كتب، فبلغ ذلك ابن عباس، فغضب! (1) ، وكان يقول عن نفسه: : ربا أتيت ابن عباس ، فكتبت في صحيفتي ختى أمالْاُها،
وكتبت في نعلي ختى أملألما، وكتبت في كفي(t)

「. ك.
فمع عيشه في الكوفة، فقد كان كثير التردد، والتر حال إلـى مكة، يقونول هلالن بن

 مرتين: مرة للحج، ومرة للعمرة( ${ }^{(4)}$
بلغ به المرص على التلقي عن ابن عباس أن كان ير حل إليه في المسألة، فتعنه قالى :

 عـالأثنر المكي على منـهجه في التفنير:
ومن الأألة كذلك ، ما بُجده من التقارب، بل والتطابق في المنهج بين ابن جبير، ،

التفسيرية، منها:
 ( $1 \cdot \wedge / 1$ )


والبداية (4/9 ه 1 ).



ا ـالتوسع في الرواية عن بني إسرائيل ، على عكس المنهج الكوفي الخلذر والْبـيد
عن هذا المصدر في التفسير (1) .

Y ـ ألقول بوقوع المعرب في القرآن، وتفسير بـض الكلمات القر آنية بما علم من
(اللغات الأعجمية
r ـ عند تعرضه لـلـ مشكل القرآن، قالل بقول المدرسة المكية في جل تأويلاته ، ونم يقل بقول الكوفية إلا في القليل النادر .
 للمعنى، وقال بقول ابن عباس وتلاميذه في أكثرها .

ه ـ في الجحانب الفقهي الذي قد يظن فيه تأثره بمدرسة الرأي في الكوفة فإن الواقع كان غير هذا، فقـد وجدت أنه يميل في تأويل آيات الأحكام في جـملة كبيرة من تفسيره إلى قول ابن عباس .

هذه بعض أوجه الشبه، والتقارب، بين ابن جبير والملرسة المكية ، ومن خلال هذا

 من آثار ذلك:

أـ تتيزه عن تلاميذ الملرسة المكية في العناية بالقراءات، حتى عـدّ الثاني بين التابعين
في ذلك بعد أبي العالية.
( ( ) يأتي لذلك مزيد بحـث بعد ورقات.
(Y)
صنع المكيون.

بـ تـيز عن أقرانه المكيين بالا هتمام، والتقدم في المانب الفقهي، فقلذ شُغل هذا
الاهتمام جزءًا كبيز|َا من تأويلاته" "
و هاتان الميزتان من أهم جووانب الأثر الكوفي في تغسير سعيد(') .

بعد هذا الاستعر اض المُجمل يـحسن بنا تفصيل المقال بعض التفصيلّ مْع الإفاضِة في إيضاح أبرز المعالم المنهجية في تفسيره رحمه الله :

## اـ تقدمهل في مغر فة الـقراءة :

 القراءة، فعن أبي بكر بن أبي داود قالن: ليسس أحد بعـد الصححابة أعلم بالقراءة من أبي
 وقال إسماعيل بن عبد الملك: كان سـيد يؤمنـا في رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة إبن مسعود، وليلة بقراءة زيد (8)

وعن سالم الأفطس، أن سعيد بن جبير كان يقر أ القر آن على حزفين ${ }^{\text {(0) }}$
وقد قر أ عليه أبو عمرو ، والمنهال بن عمرو (i)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المكيون لم يكن لهم كبير عناية بالفقهه والإقراء، كما هي الحمال عند الكوفيين. }
\end{aligned}
$$



$$
(1 \cdot r / 1)
$$






والمتأمل فيما روي عنه من قراءة(1) في التفسير يـجد أن غالبه جاء في بيـان معنى الآية، وإيضاح تأويلها . وكانت عنايته بهذا أكثر من عنايته بتصحيح نطثها . وعلى الرغم من أنه كان يقرأ بـقراءة زيد، وابن مسعود، إلا أن تأثره بقراءة ابن مسعود كان قَليلاً، ومـال إلى ترجيح مـعاني كثير من الآيات بـا ورد من قراءة عن ابن (r) عباس

ويلاحظ مـن خـلال النظر، والتُتبع لـا ورد عنه من قـراءات، أنه قَل أن يسندها


قرأ : (ادارست)، ، وقال : قارأت(\$) .

 يعني قلوس السفن، يعني : المبال الغلاظ(1) . وكان يراجع ابن عباس ـ رضي اللّعنهما

رجعت إلى تفسير الططبري، فوجدت أن المروي عنه (Y) (Y) رواية .



سورة الأنعام: أبة (0 • ) .

(\%/V)
 .1rviq
(0) سورة الأعرافـ : آية (• ع ).





 r. r.الاهتمام بتفسير آيات الأحكام والإكثار من ذلك:

لعل عيشه في الكوفة كان من الأسباب التي أظهرت هـذا الاهتمام في نفنسنه، حتى
 الكوفة، وعد بعض الأئمة إياه من فتهـائها، ففإنه مـال إلى ترجيح، واختيار أُقوال ابُن
 ولم يقل بقولهـم إلا في القليل النادر (0)
بل إنه تقدم في هذا الجانـب على غيره من تلاميذ ابن غباسن ، وعد في هذا أعملم

 (IAv)




 مجموع تفسيره.






 فرجعا عن قولهما، وتابعا سعيدا(ا)

بل كان هو المقدم، حتى في الككوفة، فعن جعفر بن أبي المغيرة قال : كان ابن عبابي

يعني : سعيد بن جبير (ب) .

وقال مغيرة بن مقسم : ما كان مفتي الناس بالككوفة قبل الجمماجم إلا سـعيد بن جبير
كان قبل إبر اهيم (8) .

وكان ابن عمر يُسأل عن الفرائض، فيحيل السائل على سعيل ${ }^{\text {(0) }}$
وكان إبراهيم النختعي يقول بعد وفاة سعيد : مـا خلف سعيد بعـده مثله (1) . وقــال مـيمـون بن مـهران : لقـد مـات سعـيد ، ومـا على الأرض أحـد إلا وهو مـحتـاج إلى إلى علمه" ل) . ولذا كان يعد في زمانه جهبذ العلماء ${ }^{\text {(N) }}$
(1) سورة البقرة: آية (YYV).



(Y) الجُرح (
(


 (Y17/1)




وأختم هذا المبحث بالتتنيهي على أن سعيلًا ـوإن عاش في الكوفـة فقد غلب الأثرُ في تأويله لآيات الأحكام على البر أي (1)، ولذا نجد بعض أئمة الحمديث مثل سفيان الثوربي، يقدم فقهه، وآراءه على فقه إبراهيم النخعي (r)

## r ـ تساهله في الرواية بين بني إسرانيل :


 بعد صلاة الفجر، وبعد العصضر (8)

وقد أفضى به ذلك إلى إيراد شيء من الروايات الغريبـة والمنكرة؛ فمن ذلك مـا ـجاء
 عاضًا على أضابعه، فدفع في صدره فخَرجت شهوته من أنامله، فكل ولد يعقوبِ ولنُّله ائنا عشُ رجلاً، إلا يوسف، فإنه نقص بتلك الشهوة، ولم يولد له غير أحد عشُر (1)


المفسرين للدوودي (1 / ا ( ) .
(Y) الْاريخ الكبير (Y/ (Y




سورة يوسف : آية (Y) .













العذاب فلم ير شيئًا قال: جرّبوا على كذبًا، فذهب مغاضبًا لربه حتى أتى البحر (") ومع أن ابن جبير عاش في الكوفة زمنًا، إلا أنه لم يتأثر بمدرستها في هذا الجانب إلا قليلاً؛ حيث إنها من أكثر المدارس بعداً عن نتل أخبار بني إسر ائيل .
 أكثر الناقلين عن ابن عباس للإسر ائيليات بل إن جلّ المروي في الإسر ائيليات عن ابن عباس جاء من رواية ابن جبير وكان من أكثر المكيين رواية وعناية بها(")

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (AV) سورة الأنيباء: آية (1) }
\end{aligned}
$$




.

 .

وابن جبير يعد الثاني بعذ منجاهد في المدرسة المكية، ومن أهم الأسباب التي أُغانته
علمى الْتقدم:في باب التأويل مبا يلي :
اـ قز به من ابن عباس :
. فكان من أكتر مفسري الملدرنةة المكية كتابة، وحفظًا، وإتقانتا لما يرويه عنه() وقد بلغ من اظمئنان أبن عباس إليه أنه كان يأمره بالحلديث وهو شاهل حاضر ، فُعن منجاهـد قال : قال ابن عباسن لسـعِد بن جبير : حـلّث، فقـال : أحـدث وأنـت ها هنـا،


r
 السائب، قال : قال لمي سعيلـ بن جبير، ألا تعججب أن أمكث من الجمعـة إلمى الجمعـة ما يسألني أحد عن شيع ${ }^{(r)}$

وكـان يقـول : سـلوني يُـا معـشر الشـبـاب، فـبإني قـد أوشكـت أن أذهبّ مـن بـين
أظهركم.)
وكان يقول: وددت أن ألناس أخخذوا ما عندي من العلم، فإنه مـا يهمني (؛)
( ( $)$



المصنف (



ولما أنكر عليه بعض فقهاء الكوفة حرصه هذا، أخبر بأن ذلك أحـب إليه من كتمه، ،
وذهابه بـه معه إلى قبره؛ فعن حبيب قال : كان أصحاب سعيل بن جبير يعذلونه" (1) يـحـث، فــــال : إني أحـدثك وأصــحـابـك ، أحـبـ إلي مـن أن أذهـب بـه مـعي إلى

وعن كثير بن كثير قال : كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان في أنـاس عع سعيد بن
 فأكتُروا ${ }^{\text {ف }}$

## ז ـ قر به من عكر مة :

فقد أفاد سعيد من تلك العلاقة بينه، وبين عكرمة ، الذي كان متزوجًا بأم سعيد(8) ، ولذا بجد تقاربًا كبيراً بينهما في كثير من التأويلات

## عـ كتابته للتفسير :

وهذا ما ساعد على حفظ تفسيره، فكان ـ رحمه الللـ يكتب ويحرص على تد ـلدين ما يسمعه، خسْسية نسيانه، ، مع أن الكتابة عن الصححابة كانت قليلة ، وكان بعضهـم لا
 بها كانت الفيصل بيني، وبينه (1)

(YON /T) طبقات ابن سعد (Y).


(17/0)
(0) سوف يأتي تغصيل ذلك، عند الخديث عن أصحاب ابن عباس، والمقارنة بينهم في المدرسة



وكان بعض تلانـيـذه يكتبون عنه التغسـير، فيـرهـم على ذلك، فكان ابن يحـينى

> يختلف إلى سعيد بن جبير، معه التقسير في كتابج، ومعه اللّواة يُغير (1)

 ديوان عبد الملك فأرسله عن سِعيل

ومع هذا القربُ من ابن غباس ، والحرصن على نشر تراث تلك المدرسة إلا أن ثُمْة
أسبابًا وعوامل، كان لها الأثرْ في تقدم بعضى أصحاب ابن عبانس عليه، من أهنهـا :

## 1ـ عدم تخصصه في التنفسير :

فـمع تقدم سعيد في مدرُسنة مكة، إلا أن عدم تخصصهه، وتْفرغه لعلم التفسيير"،



 يقول أبو نعيم في ضدر تر جمته : الفقيه البكاء (8) . وقال فيه ابن حيان : من عباد وفقهاء التابعين (0) . وقدم الذهبي تر جـمته بقوله:

المقري الفقيه،

( المـرح ( ( $($ ( $)$

$$
\begin{aligned}
& \text {. المديث النبوي (1) } 1 \text { ( } 1 \text { ) } \\
& \text { ( } \\
& \text {.(YVr/₹) ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

وقد أثنـي عليه جـمع من الأئمـة ؛ لتمـيزه هين التـابعين بجـمع العديد من العلوم،
 وأعلمـهـم بالطلاق : سـعـيـد بن المسـيب، وأعلمـهـم بالحـلال والحـرام: طاووس ،
وأجمعهم لهذا كله : سعيد بن جبير (1)

وقال النووي في ترجمته: سعيد من كبار أئمة التـابعين ومتقـدميهم في التفسسر
والحديث والفقه والعبادة(\$) .

وأثنى عليه ابن كثير بقوله : كان من أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم

> والتفسير (\$)

وقال اليافعي : هو المقرئ الفقيه المحدث المفسر (8)
وما لا شكك فيـه أن جـمعـه لهـنه العلوم كان له الأثر في عدم تفر غه لعلم التـفسير
واشتغاله به .

## r.

اهتم بنقل تغسير شيـخه وروايته أكثر من اهتمامه بالدراية ، وقد كان سعيد من أكثر
 لتفسير ابن عباس (0)، مع أنه من أقلهم بقـاءً في مكة! (1) بسبب رحلته إلى الكوفة ،









 منهجه في ذلك بالذقة ، وشدة التحري في الرواية عامة، وعن شيخه خاضة، ولذا غده ابن المديني من أعلم تلاميذ ابن عباس، وأثبتهم فيه (1)

وما يدل على شـدة إتقانه، وضبطه في رواية السنن، والآثار، تقدلير بحضن الأنمّمـة مراسيله على مراسنيل غيره من أصنحابه، وفي ذلك يقول يحيين بن سـعيد : مرسالات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسِلات عطاء ومجباهد

ولعله استفاد هذا المنهج الُدقيق في التّخري من مدرسة الكوفة التي عاش فيها، فِّإِن
الكوفيين من أكثر المدارس شدلة ، وتحريًا في الرواية .
ومع أنه روى عن كـثيـر من الصنحابة، فـقد كـان يقـد ابـن عبـاس على غيـيره في التفسير، ويقول: كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي

والتفسير شأو ابن عباس (r)
وبلغ من كثرة روايته عن اببن عباس انفراده بين التابعين بإطلاق اسـم عبد اللهُ عـلـنى
ابن عباسن، وأما إذا روى عن غيره فيقيد(2) .

وكان يميل إلى رواية التفسنير عن ابن عباس ؛ ويعتني بها أكثر من عنايته بالاجتههاذه فقد سأله رجل أن يكتب له تفسنير القـرآن من تأويله، فغخضب وقال : لأن يسقط شبُّي
(1) العلر (1) (1) )





> أحب إليَّمن ذلك" . .

وسأله رجل عن آية من كتاب الله، فقـال سعيد : الله أعلم، فقـال الر جل : قل فيها


والثناظر في تفسيره، يجد قلة مخالفته لأقوال شيخه( ${ }^{(+) ؛}$ ولذا قل أن نجد لسعيد رأيّا
انفرد به واستغرب عليه .

## 「 ـ قلة المعتنين برواية تفسيره :

وهذا من الأسباب المشتركة بين جلة من التابعين، في قلة المروي عنهم، وهي عدم
تفرغ، أو اشتغال، بعض التلاميذ في تدوين ورواية تفاسيرهم؟؛ ما أفقدنا الكثير منها(8)

## عـ ـ ما وقع لـه من المفتن :

كـان رحـمـه الله من جملة من خرج مع ابن الأشعـث على الــجاج، فلمـا ظهر


 - الح~جاج

(1) وفيات الأعيان ( (1 / (rv).
شعب الإيِان (Y) /Y (Y) (Y).





 و Q رحمه اللد

## 

(1) السير (




(




ككطرهة

هو عكرمة القرشي الهـاشمي مولاهم، أبو عبد الله"(1) ، مـولى لابن عباس ، أصـله من بربر المغرب، كان لحصين بن أبي المر العنبري، فوهبه لابن عباس لما ولي البعرة

لعلي ابن أبي طالب (r)
وعكرمـة من أعلام الملرسة المكية، وقد نال من ثناء الأئمة من معاصريه، ومن بعدهم حظًا لم ينله عالم قبله، ولا سيما في باب العلم بتفسير كتاب الله . وفي ذلك يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة)

وقال قتادة : أعلم الناس بالتفسير عكرمة(t)
وقيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال : نعم! عكرمة) (0)
ويقول جابر بن زيد: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه(1)
الككنى لإمام مسلم (ق • 7)، والككنى للدولابي (T/ O^).


(



 . (r7o
 (YVI/Y•) (الكمال)

وقال أبو حاتم : أصحاب ؛ ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة") .
وعده ابن عبد البر من المقدمين بين سائر الكابعين في التغسير والسير (Y) وكان لههذا التفوق أسبباب من أهمها : 1 -طول ملازمته لابن غباس - رضي الله عنهـما -وحبه له : فقد لمس ابن عباس في عكرمة مـخايل الذكاء والنجابة، فكان يحثه ويحرضه على التعلمّ، وبلغ من شدبة حرصه على ذلك أن كان يقيده لتعلم العلم:
 حتى إذا اطمـأن إلى علمه، 'وفقهه ، أمره بالانطلاق لإفتاء الناس ، وفي ذلك يقُولٍ
 عون . قال: قلت: لو أن مع الناس مثلهم مرتِين لأتيتهم، قال : انطلق فأفتهـم، فُمْن
 الناس)

وعن عبـد الرحمن بن "حـبــان قال : سمعت عكرمـة يقول: طلبت الـعلنم أربعين

> سنة، وكنت أفتي بالباب، وابين عباسن في الدار(0)
 الأسماءواللغات (1/ (Y) (Y) (Y)

 المفسرين للداودي ( (



وكان لكثرة ملازمته لابن عباس يعرف مـا يتقدم فيه ابن عباس على غيره، وما يتقدم فيه غيره عليه.

فكان يقول: : ابن عبـاس أعلم بالقّرآن من علي بـن أبي طالب، وكـان علي أعام
بالمبهمات" (1)

## Y ـ ت تقدمه في معر فة أسباب النزول :

من أبرز المحالم في تفسير عكرمة، عنايته ، واهتـمـامه بعلم أسبـابِ النزول، هذا العلم الذي يعد من أقوى الطرق لفهم معاني آيات القرآن . وقد تميز في ذلك عن غيره من التابعين

وقَد صرف عكرمة إلى هذا العلمم معظم عنايته، وغـاية جهجهه وطاقته ، بل وجاء كثير ما روي عن ابن عباس في أسباب النزول من روايته ومن طريقه (r) وبعـد الرجـوع إلى المصنفـات في أسبـاب النزول، وجـدت أن عكـرمـة من أكـثر التابعين عنابة، واعتماداً على معرفة الأسباب في تفسيره(5) .

ومما يدل على اهتمامه بهنا، ما جاه عن حبيب بن أبي ثابت، قال : اجتمع عندي خـــسة لا يجتــمع مثنلهـم أبدًا : عطاء، وطاووس، ومـجـاهد، وسـعـيـد بـن جبـيـر،

 الـسسن (0



 رواية، وعن مجاهد، والسلي كل واحد منهما (Vr) رواية ، وعن عطاء (Y (Y) رواية .

وعكرمة، فأقبل مـجاهد وسعيـل يلقيان على عكرمة التفسير، فلـم يسألاه عن آية إلا فبسزها
لهما، فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلـت آية كذا في كذا، وآية كذا في كذا"!"
وعن أيوب البسختياني قال : سنألت عكرمة عن آية ونحن بالملدينة ؛ فقال: :نزلب فِي
(r) سفت ذلك الحبل ، وأشـار إلى سلع

 لأححداث السيرة النبوية ، علني صباحبها أفضل الصالهة وأْت التسليمب .

وعن عـمـرو بن دينار قالذ : كنـت إذا سمـعت عكرمـة يحـلـث عــهـمه كأنه مـشـرف
(o)


وقال سفيان بن عيينة : والو جه اللذي غلب فيـه عكرمة: المغازي، وكان إذا تكلمب،
فسمعه إنسان قال : كأني به مُشرف عليهـم يراهمم


 (YVO/Q) (VYY/ / (I) ) والبداية)

 جبير (Y) روايانت فقط .
 (rv).

 (Y77/V)

وكان هذا التقـدم نتاج حرص، وجهـد، ورغبة بذلـها لمعرفة مـا نزل ، ومـا سببه، ،
ومن نزلت فيه، ولنذكر واحدة من هذه الحوادث التي تكسْف وتجلي ما ذكرنا.
يقول عن نفسه : طلبت اسسم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرًا أربع عشرة سنة
حتى وجدته(1)
وهو مع هذا ـ أيضـًا ـيُعـد من الُّقـدمين بين التابعين في معرفـة المبهـهـات ، والعناية
. ${ }^{(1)}{ }^{4}$
ץ ـ قدرته على الاجتـهاد ، والفهـم، والاستنباط :
فإلى جانب حر صه على الرواية عن شيخه، والأخلذ عنه، فقد رزقه الله نظرًا ثَاقبًا، وقـرة عقليـة لاستنباط المعاني، ما أعان على تفو فه وتقـدمه في علم القرآن وتفسيره، وكان يقول عن نفسه : إني لأخرج إلى السـوت فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي خمسون بابًا من العلم

وقـد فطن ابن عـبـاس اللى هذا الذنكـاء وتلك النجــابة، فكان يضع رجله في الكـبل ليــجلســه على التــعلـم والعلم (t) . وحين اطـمــأن إليــه أمــره بالانطلاقق إلى النـاس

وإفتائهم ${ }^{\text {و }}$
وقـل جــمع -رحـمـه الله - بين المأثور، والمعقـول، وإن كان أكثر حاله تـغليب المأثور





 ( ) ، (0) سبقت قبل ورقات .

على الرأي (1) ، بل والتّحرين في خلديثه، ومذاكرته، وتييز هذا من ذاك .
 حدث عكربة بـخديث فقال: سمـعت ابن عباسن يقول كذا، وكذا، فقلت : يا غّامٍ هات الدواة والقرطاس، فقالل: أعجبك؟ قلت: نیم، قال : إنا قلته برأيمي (ب)

## § ـ تـفرغه لعلم التفسنير :

وقد تخصص في علم الكتفسيز روايةعن شيخه ودراية، حتى كان من أكثر التأبغين اشتغبالاً بهما (r) ، ولعل هذا من الأسباب الرئيسة في تفوق هذا الإمام، وسببفه لعيزيه، والناظر في تفسيره يجد شاهد هذا الانقطاع، فإنه تفرغ لهذا العلم، ولم يشُتغل بغيزه .

 في بيان أسباب النزول، وإيضاح مششكل الآيات، وبيان معاني المفردات . ولذا بجد أن من ترجم له، أثبـار في صـذز ترجمته إلى أهم علم اشتهُز به، وفـاق
(1) وأما مجاهد فإن الر أي عنده أكثر من عكرمة.
 .(Еケ7)





 ولذا لا بجد أحدًا من القراءأو أو رواتهم أخذذ عنه الثقراءة.

# فقال أبو حاتي : أصحاب ابن عباس في التفسير عيال على عكرمة(1) . وقال أبو نعيم: : مفسر الآيات المحكحة") . 

وقال النذهبي : الحافظ المفسر (r) .

وقال ابن كثير : أحد التابعين، والمفسرين المكثرين (؛) .
وقال ابن حجر : ثقة، ثبت ، عالـم بالتفسير
فـأنت تجّل هؤ لاء الأئمـة افتتححوا تر جمـة هذا الإمـام بأهم علـم تميز به وتقـلـم فيه (1)،
 تخصصه فيه، وانقطاعه له.

## ه ـ معر فته الواسعة بلغات قَبائل العرب، وأشعارها :

ومن المصادر التي اغتـمد عليها عكرمـة في تفسيره، وكـانت من أسبـاب نبوغه
وتقدمـه في التفسير، معرفته بلغات قبائل العرب؛، وما دخل في تلك اللغة من كلمات معربة، والاعتماد عليها في إيضاح بعض المفردات القرآنية)
( ${ }^{(9 / V)}$
. (YY / $/$ ( $r$ )










ولعل لكثرة رحلاته، ،وتنقله بين البلدان الأثر الكبير في إثراء هذا الـُلانب عنده? "، ، والناظر في تفسيره يجد عنايته وحرصهه في رد كثيـر من الكلمات القـر آنية إلى أصل اشتقاقها، وكيف كانت العرب تستعـملها؛ ولذا بجـده في بيان الاتشتقاق كثيرًا ما يُربط بين وضع اللفظ وأصل استعماله .

 ولعلنا في هذا المقام نذكر بعض الأمثلة لما سبق :

فمن أمثلة مـا ورد عنه في الاعتماد على لغات قبائل العرب، مـا جاء عند تأوريل:

قال عكرمة: المشيد المجْصص، والجِص بالملمينة: يسمى المشيد (8)



(1) هو من أكثر مفسري التابعين على الإطلاق جولانانا في البلاد، كما سيأتي بيان ذلك بُـدـورْقات إن شاء الها


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$




$$
.(114 / v)
$$

(V) سورة الغاشية: آية (7).

شوك، لاطئة بالأرض، فإذا كان الربيع سمتها قريش الشبرق، فإذا هاج العـود سمتها
(1)

ومن أمثلة ما جاء عنه في معربب القرَآن، تفسيره لقوله تعالى : هُ قُلْ مْن كَانَ عَدُوًّا

عن عكرمة قال : جبر : عبد، إيل : الله، وميكا قال : عبد ، إيل : الله(٪)
وعند قوله جل وعلا طهـه ....
قال : طه بالخبشية : يا رجل ! ${ }^{(0)}$
ومن الأمئلة التي تدل على معرفته الواسعة بتلك اللغات، بل والتقدم في هذا على



 (Y) سورة البقرة: آية (YV) (Y) (r)

. من رواية ابن جرير (IV\& /\&)


 عكرمة به ( 10 ( 10 ) (




(7) سورة المدثر : آية (01) (0).

الحبشُة(1) . فقال عكر,مة: اببم الأسد بلسان الحبشة : عنبسة(r)
ومما جاء عنه في معرفة أصل أستعمال الكلمـة، وبيان كيفية اشتقاقها، مأ روي عنه
 الحسن، ألم تر إلى النسأج إذا نسج الئوب قال : ما أحسن ما حبكهة (8) ؟! .
 يحرقون فيها، ألم تر أبن الذههب إذا ألقي في النار قيل : فتّن (7) ؟ .
 كيف يضبح (A) !، وعنى رحمنه الله (الحمحمة) .

وما فاق به غيره من التأبعين كثرة استبـهاده بالشُعر، والاعتماد عليه في إيضباح معنى الآية؛ وقد تأثر في ذلك بسُيخـه ابن عباس اللذي روى عنه قوله : إذا سألتمنوني عن غريب اللغة فالتمسوه في السعر، فإن الشُعر ديوان العرب(4) '
(1) وهذا القول مروي عن أبي هريرة، وابن عباس في رواية، وزيد بن أسلم وغيرهم، ينظر تفنسير

(












قال عكرمة لداود بن أبي هند : هألا تعولوا : : ألا تيلوا، ثم قال : أما سمعت إلى
قول أبي طالب :
(艹) بيــزان قــسط وزنه غـيــر عــائلي
وفي رواية عنه أنشد فقال :
ووازن صــدق وزنه غـيــر عــائل بيــزان قَـسط لا يُخسُ شـــــــــرة

 تلدعـوا أبا فـرخين صـادف ضــاريًا ذا نخليين من الصـــــور قطامـا ${ }^{\text {(0) }}$

(1) (Y (Y) (Y) النساه : آية
.^£q.(0\&q/V) تفسير الطبري (Y)
(Y) تفسير الطبري (Y) (






 عكرمة بنحوه (V•9/V).
سورة النازعات: آية (1£).

## (1)"لهم صنيد بحر وصيلد ساهرة

في رواية عنه، قال : أولمُ تسمعوا ما قال أمية بن أبي الصلت:
لكهم وفينها لمم ساهر وبحر (") .

$$
7 \text { - كثرة رحلاته : }
$$

هو من أكثر مفسري التّابععين تنقلاً بين الأقاليم، ورحلة إلى البلدان، و وفلد أفاد من ذلك، وكان هذا من أسباب تُفوقه، ، وتعلدد مصنادره.

يقول الإمـام أحمد: ولـمّ يلع موضعًا إلا خرج إليه : خراسان، والشام، والـيـنُن،
ومصر ، وإفريقية"( ) .

وصـدر ابن كثير ترجمتته بنقوله : أحـد التابعين، المفسرين المكثرين، والر حـالِين

> |لموالين (ع)

وقال ابن خلكان : كان عكرمة كثير التطواف، والمولان في البلادد (0)، وأشـار.إلى

 عن عكرمة بنحوه ( (

 ( الس (

(0) (0) وفيات الأعبان (Y/ (\%)



واليافعي (1) . . . وغيرهمم .

قال يحيىى بن معين: كان عكرمة جو الآل في البلاد، قدم البصـرة فسمع منه أهـلها،
 منه به جماعة من أهله، والمشرق فكتب عنه به به وقد ترك الحسن البصري كثيراً من تفسيره حين دخل عكرمة البصرة(\$)

- V حرصه على نشر علمه:

ومن أسـباب بروزه، وظهور علمـه، وتفـوقه؛؛ حـرصـه على نشـر علمـه في حله وتر حاله، فعن أبي سلمة سعيد بن يزيد البصري قال : سمعت عكرمة يقول: : ما لكم لا تسألونني! أفلستم

قال ابن سعد : يعني لا أراكم تسألونني .
وعن أيوب السختياني قال : كان خالد الحذاء يسأل عكرمة، فسكت خاللـ فقال
عكرمة : مالك أجبلت (أي : أكديت) . قال : إني تعبت اني
وساق أحمـد بسنده، عن أيوب السختياني، قال : كنا نأتي عكرمة (في اللبصرة)








(Yq1)، وتاريخ دمشق (VVE/I1).


هذه هي أهم الأسباب، التي أحسب أنه كان لها الأثر الكبير في تفوق هذا الإلمام في التفسير ، واعتبار بعض الأئمة أن الملدرسة المكية وتلاميلذ ابن عباس عيال في التُفسير



 بعض مقالة الخوارج، وسيأتي مناقشة ذلك قريباًا .

 بذلك عن نغسه: لقد فسرتِ ما بين اللو حين" (r) .

## أهم أسبباب نقصان تفسيره عن مجاهد :


أسباب من أممها: اتهامه بالككذب، وانتحاله بعض مقالة الحوارج، مع مع ما يضضاف إلى ذلك من كثزة اشتغاله بالرواية عن شيخه، وقلة المتخصصين في نتل تفسيره .' ' وقد أطال بعض أهل ألعـلم الكـلام في السنببين الأولين، بل وصنفِ في ذلك

 ولاسيما ما اتهم به من الكذذب، وأطال في رده . ولأهمية هذه النّقطة سأبنسط المُولو فيها؛ لأني أبشر أنه لولا ذلك لكانا بلألثور عنه قريبًا من المروي عن مجاهد.

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) }
\end{aligned}
$$

أولاً: اتهامهه بالكذذب :
من أشد ما جـاء في ذلك، مـا روي عن ابن عمر أنه قال لنـافع : لا تكنب علي كمـا
كذب عكرمة على ابن عباس (1)
وقـد ننى ابـن حـجـر صسحـة هذا الأثر وقـال : لم يشـبت ؛ لأنه من رواية أبي خلفـ الخزاز عن يحيى البكاء، ويحييى البكاء متروك الحديث . ثـم أورد قول ابن حبان : من
(المحال أن يُجرح العدل بكالام المحجروح
وقد سأل إسححاق بن الطباع مـالكًا : هل بلغك أن ابن عـمـر قـاله لنافع؟ قالٍ : لا ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مو لاه(٪) .

ثم نتل ابن حـجر (1) قول ابن جرير : إن ثبت هذا عن ابن عمر، فهو محتمل لأو جه كثيرة، لا يتعين منه القدح في جـميع روايته ، فقد يكن أن يكون أنكر عليـه مسـألة من المسـائل كذبه فـيها، تم قال : كان ابن حـبان وأهل الــجـاز يطلقون (اكذب") في موضع
(0) ${ }^{(0)}$

وعن عطاء الحُراساني قال : قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يزعم أن رسول اللهُ
تزوج ميمونة، وهو محرم، فقال : كذب مُخبثان(1) ،



انفرد (H/ (110).


( ( ) هلي الساري) (



كذب! سمعت ابن عباس يقول : امسِح على الحُفين وإن خرجت من الخلاءء ${ }^{(1)}$
وقّد نقل ابن حجر مـا قاله ابن جرير في رده علي قول سعيلد وعطاء، فقالل : وأمـا
 عمر، قلتـ يعني : ابن حجزَ ـوهو كما قاله، فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخراساني عنه في تزويج النبي

 وأما ما جاءءعن ابن سيزين، عندما سئل عن عكرمة فقال: ما يسبوؤني أن يلنخل

 عباس، فإثأ أخلذه عن عكرمة، وكان لا يسميه، لأنه لم يكن يرضاه (o) وأما ما جاء مـن تكذيب يحيى بن سعيد الأنصاري، وعدم رضى مالككعليه بـل
 يحيى بن سعيد في ذلك، فالظاهر أنه قلد فيه سعيد بن المسيب(V)

$$
\begin{aligned}
& \text {. (Y7 }
\end{aligned}
$$



 ( ( ) المير ( 7 ( $)$


وأما ذم مـالكّ، فقد بيّن سببه، ، وأنه لأجل مـا رمي به من القـول ببـعـة الخوارج، ، وقـد جزم بذلك أبو حـاتم، قـال ابن أبي حـاتم : سـألت أبي عن عكرمة، فـقـال : ثُقـة ، قلت : يحتح بححديثه، قال : نعمّ، إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه مالك إما هو

بسبب رأيه
وأما ما روي عن يزيد بن أبي زياد قال : دخلت علمى علي بن عبد الله بن عـبـاس،
وعكرمة مقيد عنده، نقلت : ما لهذا . قال : إنه يكذب على أبي (Y)
فــــد رد هذه الرواية ابن حـجـر بقولهـ : إن رواية يزيد بن أبي زياد ردها أبو حــاتم، وابن حبـان لضعف يزيد، وقال : إن يزيد لا يحتج بنقله ، قال ابن حسر : وهـو كـما قال

هذا أهم مـا جاء من الروايات في اتهامـه بالكذب وردها، والذي يظهر ما سبق أن اتهـامه بالكنبب عـلى مصطلـح المحـدثين لمب يــبت ، والصــواب في ذلك أن عكرمـة قـد وثقه، وأثنى عليه كثير من الأئمة المعتبرين، بل إن شيخه ابن عباس نفسه قد أثني عليه .

فعن محمـل بن فضل عن عثمان بن حكيم قال : كنت جالسُّا مع أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، إذ جـاء عكرمـة، فقـال : يا أبا أمامة : أذكرك الله، هل سـمعت ابن عـبـاس يقول : ما حدثكمب عني عكرمة فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة : نعـم (8) وعن أيوب السختياني قال : اجتمع حفاظ ابن عباس على عكرمة، منهـم سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، فكان كلما يحدث بحديث قال سـعيد بن جبير هكذا (يعني






أصاب) حتى أتى على حدينث الحوت، فقال سُعيد بن جبير : أُشهد علي ابن عبانن أنه
 القولين جميعًا") .

وعن حـماد بـن زيد قالل : قـالل لي أيوب : لو لـم يكن عندي عكرمـة ثقــة لم أخـتـب
عنه (r)
 أحد من أصحابنا إلا الحتج بعكرمة) . .
وقال ابن معين : 'إذا رأئت إنسانًا يقع في عكرمة، فاتهمه على الإسلام (a) ':
ووثقه أبو حاتّ (1) ، والعجلي(v) ، والنسائي، وقال : ثقّةٌمن أعلم الناس (N) وقال أبو عبد الله محمْد بن نصر المروزي : أُجمع عامة أهل العلم على الاحتجّاج



 ينظر رسالة عكرمة موبلي ابنّ عباسن وتتع مروياته في صحيح إلبخاري، إعداد البانجث مرزورف الزهراني. جامعة أم القرى.



$$
\text { (7) الجرح ( } 1 \text { ( }
$$

(V)
. 121 ( 1 ( $($ ع $)$

وقال ابن حبان: كان من علماء زمانه بالفقه، والقرآن، ولا أعلم أحدًا ذمه بشيء" " . قال المروزي : وعكرمة قد ثبتتت عدالته بصحبة ابن عباس، ومـلازمته إياه، وبأن
 ثانيًا: اتهامه بالميل لـرأي الخخوارج :

وكما اتهم عكرمة بالكذب، فقلد ـاتهم أيضاً ـ بالميل لر أي الخوارج وانتحال بعض مقالاتهم. فعن عطاء قال : إن عكرمة كان إباضيًا() " واتهمه أحمد(0) ، وابن المديني بذلك (1). وقال ابن المديني



$$
\text { (r) التمهيد (Y/ } \Gamma \text { ( })
$$






 وإنكار الرؤية وتخليد عصاة الموحدين في النار المار .
 .(V^9 / / 1 )


التهذيب ( / / V \%).




وقال الجوزجاني " ، شلت لأحمد بن حنبل : أكان عكرمة إباضيًّ؟ فقالٍ: إنه كان

وقال أبو طالب؛ عن أحمـد : كان يرى رأي الخوارج الصفرية، وعنه أخخذ ذلك
أهل إفريقية (r) .

وقال ابن معين : كان ينتحل مذهب الصفرية(8)، ولأجل هذا تر كه مالك"?()
وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ الغُرباء: وبالمنرب إلى وقُتنا هـذا قِوم علىى
 وقال ابن قتيبة : كان عكرمة يرى رأي الخوارج ${ }^{\text {(v) }}$
ومـا نسب إليـه من أقوالا الخـوارج، مـا روي عـن خـالـد بـن أبي عـمـرالن قـال : كـنا بالمغرب، وعندنا عكرمة في وقبت الموسم، فقـال عكرمة : وددت أن بيدي حربّة ،





 ( ( ) السير (Y) / (


وقد ذكرت أكتر المراجع، 'أن مبدأ دخول الفكجر الخارجي، إما حـذث أول ما ما حدث عند مقُّم
 .( $11-\mathrm{V} 4$ )

أعترض بها من شهد الموسم. قال : فرفضه أهل إفريقية"1) .

وقال ابن المديني : حكي عن يعقوب الخضرمي، عن جلده قال : وقف عكرمة على باب المسجد فقال : ما فيه إلا كافر . وكان يرى رأي الإباضية (ب) .

وروى ابن عبد البر قصة عن أبي العرب، عن قدامة بن محمـد، قال : كان خلفاء

 الفـراه، فكان عكرمـة يستـعظم ذلك ويقـول: هذا كفـر، هذا شـركـ، فـأخــــذ ذلك عنه الصفرية، والإباضية، فكفَّروا الناس بالذنوبي

ولما سئل عن نبيذ البر، قال عكرمة: حرام. قال : فمـا تقول فيـمن يشر به؟ قال :
أقول إن من شربه كفر (8)
وكان يرى كفر تارك الحـج
هنا وقد برأه من هذه التهـمة جمع من أهل العلم منهم: العجلي، وابن عبد البر ،
وابن ححر ، وغيرهم.
قال العجلي : ثقة بريء مأ يرميه الناس به من الحرورية(1) .

.(rva/r.)

(Y) (Y) (Y) التمهيد (Y) (Y)





وقال ابن عبند البر : ويُحتمل أن مالكًا رده لما نسب إلينه من رأي الحؤأرج، وْوكل
ذلك باطل عليه ـ إن شاء الشاّل" ..
وقال ابن حجر : والذي أنكز عليه مالك إثا هو بسبب رأيه، على أنه لم يـيثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلكّ، وإغا كان يوافق في بعض المسائل، فنسبوه إليهمم. ثم أورد أي : ابن حجز - قون ابن جرير الطبري : لو كان كل من من ادعي غليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادغي به، وسقطت عدالته وبطلت شهاديادته بذلّكلك، للألزم
 واختصر عبارته ابن حجر في التقريب، وقال : ثقة، ثبت، غالم بالتُبسر ، ولا تثبت عليه بذعة(T) .

وقال البيهتي : هو عندأكثر الأئمة من الثقات الأثبات(8)
والذي تُصل من هذا أنْ ما رمي به من تهمة الكذب لم تصح ولم تثبت عنه، وْهو
 على أنى، ويقال : لعل وعسىى.

 والشأعلم بالصواب"(0)
( ( 1 (YV/Y) (Y)

 ( ( ) السنز الكبرى ( / / ( (

وقال في موضع آخر : تكلموا فيه لرأيه لا لـفظه، اتهم برأي الخوارج (1) وقال ـ أيضًا : ثبت، لكنه إباضي يرى السيف (r)

وخـلاصة القول كما قال ابن منده : أمـا حال عكرمة في نفسه، فقـد عدله أمة من التابعين، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد فيهم لكبير أحد من التابعين، على أن من جرحهه من الأئمـة لـم يمسك عن الرواية عنه، ولم يستغن عن حديثه ${ }^{(r)}$ وهو كـما قال؛ فبإن من أشـدهم رأياً فيه ابن سيرين، ومع ذلك أخـذ عنه، ولذا لـا
 عكرمـة(8)، لكنه أسقط عكرمة، وكان يقول: نبئت عن ابن عباس، أخذه عن عكرمة، ، لقيه أيام المختار بالكوفة ${ }^{\text {(0) }}$

فروايته عنه تدل على قبوله في نفسـه، ولكنه لم يرض أن يصـرح باسـمه بسببب
رأيه، وهذا ما فعله مالك (7)

(Y) (Y) /Y) الكاشف (Y) (Y)





 موطثه، وكنى عن اسمه فقال : أخترني مخبر عن ابن عباس . وهو عكرمة .

ويقول سعيل بن جبير : لو كفف عكرمة عن بعض حلـيثه ؛ لشدت إليه المطايا(1)
وعن طاوس قال : لو ترك من حليثه، واتقى الله، لشد إليه الرحال (r) وقذ أطلمت في هذه المسألْة؛ لأني أَحسب أن ما نسب إليـه من رأي الخو ارج كان:من
 يتوقىى الرو اية عنه في التفسير؛؛ مع تقدمـه في العلمم، والرواية، في ملرسنة مكتة، ختى

إن الإمام الثوري قنمه علي غيره من تلاميذ ابن عباس .
إلا إن هذه التـهمـة قـل كان لهـا الأثُ السلنبي في الواقع الـعـلمي لمروياتت عـكرمـة،
 صنع مسلمم:
(r) وآخرون كانو يسقطون آبسمه، كما ينده عنل ابن سيرين وماللك

بل إن بعض تلاميلنه كان يأخلذ عنه، ويتحرج من الرواية أو التصنريح باسمنه. فُعـن رجـاء بـن أبـي سـلمـة قال : ســـعـت ابن عـون يقـول: مـا تركـو أليونـب حتّى استخر جوا منه ما لمّ يكن يريد (يعني : الرواية عن عكرمة)(؛ " وقـال ضــمرة: فـيل كلاؤد بـن أبي هنبل: هل تروي عـن عكبرمـة؟ قـال : هـذا عـمـل

أيوب؟؛ قال : عكرمة، فقلنا: :عكرعة؛


(Y) التعـديل والمـرح (Y/Y Y

$$
(V A \cdot / 11)(Y 79 / V)
$$

(
 (

وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال : أعطاني جابر بن زيد صحيغة فيها مسائل
 عباس، هذا أعلم الناس (1") بل كـان جابر بن زيد يحـدث ـ أحيـانًا عن عكـرمة ويقـول : أخبرني عين عن ابن

ولعل هذا ما يفسر لنا شيئًا من قلة روايات عكرمة عن ابن عباس، خاصسة وأنه من
أكثر تلاميذ ابن عباس أخذًا ورواية عنه ـرضي اللهُ عنه(T)ـ..

بل ويفسر لـنا أيضًا قلة تفسير عكرمة مقارنة بغيره من تلاميذ الملدرسة("، ، كـمـا أن
هناك أسبابًا أخرى نشير إليها:

## ثالثّا: إكثاره من الرواية عن شيخه :

 بالرواية عنه أكثر من اللدراية (0) . وكان عكرمة من أكثر مفسري التابعين في مكة عناية





كان المروي عن عكرمة (q¿ץ) قولا .


 لاهتمام عكر مة بنقل رواية تفسير شيخه .

بنشر علم شيخه، والتتحديث بنه .
يقول أبو بكر المالكي : كان كثير الرواية عن'مو لاه وعليه معتمده(1) .

وساق ابن عدي بسنده؛ عن سماك بن حرب، عن عكرمة قال : كل شبيء حلثّثِكّ
في التفسير، فهو عن ابن عباس (r)
وأخرج ابن سعد عن أيوبّب قال : حدثني صاحب لنا قال : كنت جاللشًا إلى سعيل، ،
 عن ابن عباس

ولذا فقد كان حفـاظ ابن عباس يجتـمـعون عـند عكرمة يسألونه عن جـلـيـث ابن

> عباس (\&) .

ولما سئل يحيي بن معين عن عكرمـة، وغن نافع، قال : كان عكرمة أعلْمهـمبربابن

> عباس، ونافع أعلمهـم بابن عمر (o) .

وكان مجاهد أكثرُ ما يذكر عن ابن عباس ما فاته عنه، أخذه عن عكرمة) (1)
ولما قدم عكرمة على طاوس باليمن، حمله طاوسن على بنيبب، وأعطاه ثـمانين
 بنجيب وثثمانين دينار|"
(1) رياض الننوس (1) (1) (1)








ولما مات ابن عباس وعكرمة عبد، باعه علي بن عبد الله بن عباس، فقيل له : تبع
علم أبيك؟ فاستر جعه(1) .

ومع هذا فقد كان تحديئه عـمن دونه أو مثله قليلاً، فإن أكثر حديثه عن ابن عباس ،
والصحابة
يقـول أحمــد بن زهيـر : ولم يحــدث عكر مـة عـمن دونه أو مــله، حـديتـه أكتــره عن الصـحـابة( ) ، وكان هنا من الأسباب التي تلتمس في قلة المروي من تفسير عكرمة، فقد صرف جهله ووسعه في رواية علم وتفسير حبر الأمة وتر جمان القر آن ـرضي اللهعنها (ث)... رابعًا : قلة المتخصصين في نقل تفسيره :

وهناك سبب رابع قد يضاف إلى مـا سبق ألا وهو : قلة التلاميذ اللذين تـخصصوا لرواية تفسيره، والعناية به، وقد يكون لكيُرة أسفاره وجولاته في البلاد أثرًا في ذلك ؛
ولذا قلَّعدد المروي عنه(8)

والشذرات (1 / • ا) .

(r)









اسـتقـر عكرمة في آخـر حــــاته بالمـدينة، وسكن بهـا، ولم يرض أهل المدينة غنهة، ويشهل لهزا عزوفت الكثير منّهم عن حضوز جنازته.

فـقـد روى إسـمـاعـيل بن أبيـي أويس عن مـالك بن أنس عن أبيـه قـال : أُتي بـجنازة

(1) حل حبوته إليهما

عنه

وقّذ روى البحخاري، وابن الملديني قالا : مات عكرمـة بالملدينة سنة أربـع وهائة . وزاد
الفسوي في تاريخخه : فما حمنله أححد، اكتروا له أربعة(؟)
وقـ اختلفـ في سنة وفباته، فـذهب الأكثرونذ إلى أنه توفي سنة V • ا هـ، قالة أبو
نعيمه واختاره الذذهبي، وابن كثير، وغيرهم (!
وذهب أبن المديني، والبنخاري، والفسوي إلى أنه توفي سنة أربع ومائة '(0)


الإسلام (1A1) )
( السير ( H ( H ( H )





وقال ابن حبان : وكان عمره أربعًا وتمانين سنة"(r) .

## 猪 姚

(1) طبقـات خحليـفـة (YA)، وتاريخ خلـيـفـة (Y (Y (Y) (Y)، والمعـارف (Y (Y)، والوفـيـات لابن قنغـذ



## عهاّاء بـل أبيه رباح

هو أبو محمد القرشي، مولاهم المكي (1)، ويقال: ولاؤه لبني جُمح"()، كانمُمن مولَّدي الجُند (t+ ، ولد في أثناء خلافة عثمان، ونشأ بكة (\$)

قال علي بن المديني : اسمَ أبي رباح: أسلم مولى حبيبة بنت ميسرة ابن أبي خثيم (0)،


## أسباب قلة الرواية عند عطاء :

ومع أنْ عطاء من مشاهير مدرسة مكة، إلا إنه من أقلهم خوضًا في التفسبير دزاية،













التهذيب ( / / . .

ورواية" ، ولعل من أهم الأسباب في ذلك: 1 ـتحر جه من تفسير القرآن برأيه :

كان من الأسباب الرئيسة لإقلال عطاء في التفسير، تحرجه من القول فيه برأيه، وقد اتضح ذلك في منهجهه ، ومسلكه، وتميز بهـذا بين مـشاهير أصحـاب ابن عبـاس رضي اللّ عنهما .

ويروي لنا ذلك أقرب الناس إليه، وأعرفهم بحاله، تلميذه ابن جريج؛ فيقول : كنت أسأل عطاء عن كل شيء يعـجبني، فلمـا سألته عن البقـرة، وآل عـمـران ، أو عن البقرة، قال : أعفني عن هذا، أعفني عن هذاء
وكان بغلب الأثر، والسماع، على الرأي، فيتحرج في كير من المسائل أن يقول فيها بر أيه. فعن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء، فال : لا أدري . قال: : قيل

له: ألا تقول فيه برأيك؟ قال: : إني أستحي من اللأن يُدان في الأرض بر أي (t) .
وكان يقول : لا أدري نصف العلم"

فِيهِ ه(0) . فيمن نزلت؟ قال : لا أدري (1) .
 وعن عطاء ( (
. IVAT (Ir)/r) العلر لألحمد (r)

والتهذيب (Y/V Y/ Y).
( ( المير (10/0).
(0) سورة البقرة: آية (YIV).

وعن حبيب بن أبي ثابت قال : أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولي(")، ففـــال: : لا
علم لم به( +1 .

وما كان قوله : لا أدريِ، عن عجز مطلقِ كمـا بُُوهم؛ ولكـن يقول: لا أدرِي، عندما يكون الذي وصل إليه: ظنًا، لا ينبغي عنده إعلاجنه .

 ولم يتحدث به عن عطاء ابتذاء" وقد ذكر أبو بكر بن عياش، أن عطاء كان لا يتكلم حتى يُسأل ${ }^{\text {(0) }}$



قال عطاه: يفطر من المرضض كله كما قال الله تعالىى (v) .


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }) \text { ( } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


 وعكرمة وسعيذاً، أما في كثير ما يرويه عن عطاء فيقول: سألت عطاء عن كذا، فقالـال: كذا؛




## 

عن ابن جريج قال : قال عطاه : لو أن حاجّا أفاض بعد رمي جـمرة العقبة، فطاف
 قـول اللهّ في مصحف ابن مسعود: لافمن حج البيت، أو اعتمر، فلا جناح عليه أن لا


 ذلَكِّهُ
وعنه قـال : سُسئل عطاء عن رجل صلى ولم يتـمـفــمض، قــلـ ال : مـا لم يسمَّفي
الكتاب يُجزئه4 ${ }^{\text {(0) }}$
وقد ذكر النووي شييًا من غريب إفتائه يدل على ما سبق .
من ذلك قوله : إذا أراد الإنسـان سفراً، فله القصر قبل خروجـه . ومنها : إذا كان العيد يوم الجمعـة وجبت صـلاة العيد، ولا يجب بعدها لا جمعـة ولا ظهر، ولا صالاة بعد العيد إلا العصر (1) .

ومع هذا الإقلال في إعمال الرأي، فإنه كان إذا قال في المسألة من اجتههاده، بيّنه
(1) سورة البقرة: آبة (10^).




(0) تفسير الطبري (• (0 / (

 بصيام رمضان، وبالظهار ـ وزعم أن ذلك رأي يراه، ولم يسمعه من أحد، ولم تُضزبّه

#  <br> فاستغن بجحفوظه عن الرأي في كيثر مكا يعرض له . 

ولذا قال الشافعي: ليسن من التابعين أحد أكثر اتباعاً للحديث من عطاء (r)
وكان لاتصاله برجالات ملدرسة المدينة، أكبر الأثر في تأكيد هذا المعنى في نفسه،
 بها، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن دينار تال : لم يزالوا متناظرين (يعني : أضابحابـبابن
 علينا ${ }^{\text {(t) }}$

ولعل عا يؤكد حبه للألثّر والمديث. وكثرة اشتغاله بهما، توسبعه في الروواية وأخذذه عن كل من حدثه؛ ولذا اعتبر العلماء مراسيله من أضعف المراسيل؛ لأنه يأخذ عن؛ كلـ أحد.

يقول يحيى بن سعيد اللقطان: مرسلات مـجاهد أحب إلينامن مرنسلات عطاء
(1) سورة المائدة: آية (90)

 (7)
 والسير (AY / (

بكثير، كان عطاء يأخذ من كل ضرب"
وقال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل المسن، وعطاء؛ كانا يأخذانعن
كل أحد

Y ـ ـ اشتغاله بالفقهه، والإفتاءً :
كانت عناية عطاء القصوى متّجهة إلى الفقه، والفتوى، لا سيمـا مـا يتعلق بأحكام الحـج ومنـاسكه( () ، وقد غلب هذا على منهجهه، ومسلكه، بل تميز بين أصحـاب ابن
عباس بذلك، وفاقهم فيهـ (8) .

يقول زبيعة الر أي : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى (o) .
بل كان ابن عباس - رضي اللهُ عنه ـ يقول لأهل مكة: تُتمعون عليَّوعندكم عطاء

للتهانوي (107).
 (V.

 الفقهي كانعن المج، ومناسكه .



$$
\text { ( } 9 \text { • • • من مجموع تفسيرهم. }
$$

(0) البـرح ( ( 0 /



ويقو ل أبن سعل : وقل النتهت فتوى آهمل مكة إليه

خالفهمْ:الحِسن 6 وابن المسيب؟ 6






(v)

(1)

(Y)
 ( H (




( ) (V)


$$
\text { . } \% \cdot V \cdot(\varepsilon\urcorner \wedge / Y) \text { (V) }
$$

لفظ الآية، وترك كثير من القيود التي كان يحتاط بها الفقهاء من التابعين ومن بعدهم .


فعن ابن جريج قال : قال عطاء: لو أن حاجًا أفاض بعد رمي جمرة العقبة، فطاف
 فكان عطاء يرى أن سعي الإفاضة تطوع، ولا شيء على من تركه .

وعن أحمد بن محمد الشافـي قال : كانت الملقة في الفتيا بككة في المسـجد الحرام
لابن عباس، وبعد ابن عباس عطاء بن أبي رباح(r) .

وما يشهـد لهذا البروز في الفتيا والنبوغ في الفقته، اعتماد كثير من كتب الفروع على أقواله الفقهية، وإكثارهم في إيراد آرائه ، فنجلده مثلاً يأتي في المرتبة الأولى من بين تابعي المدرسة المكية في مغني ابن قدامة من حيث كثرة المروي عنه ، وفي المرتبة الثانية من بين التابعين عمومًا(8)، وكان أكثر حديثه في الحجّ، ومناسكه، فقد حج أكثر من سبعين حجة

وشهد له كثير من الأئمة بالإمامة في هذا الباب، يقول عبد العزيز بن أبي حازم عن (1) سورة البقرة: آية (10人) .

 (7を・/M)

 (797) (79) موضعًا، ثم اللشعبي في (0.1) موضع، وغيرهم أقل منهم في ذلك.



أبيه : ما أدركت أحدًا أعلم بألحِ من عطاء" (1)
وقال قَتادة : أعلمم الناس بالحلالل والحر ام الحـسن، وأعلمهـم بالمناسك عطاء بن أبَي
رباح، وأعلمهم بالتفسير عكرمة(r) .

وعنه قال : عطاء أعلم أهل زمانه بالمناسك"
 الإحصار : كل شنيء يخبسه؛



هذه صور وناذج لما روني عن عطاء تدل علي تسهيله، وبعده عن التشديد في آيات الأحكام، وأخذ الـلكم من:ظاهر الآية، وكان هـذا المنهج سـمة غـالبة علبى تِلاميذ ابن عباس، ولا سيما في مسائل :المج والعمرة وأحكامهما .



$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة: آية (197) (1) (Y) } \tag{}
\end{align*}
$$




(7) سورة البقرة: آبية (19y).

 الأرقام: 199r،

وهذا الاشتغال بالفقه، والإفتاء، كان من أسباب قلة تفرغه لعلم التفسير، مع ما كان عنده من الهيبة والورع في جانب التأويل، ولذا يجد المراجع لتر جمته ، أن كثيرًا من ترجم له قدم ترجمته بإبراز المعالم الواضتحة في شـخصيتـه، فاتفقت كلمـة كثير من المحققين، والمؤرخين، في تصدير ترجمته بقولهم: : فقيه الحرم" ، مفتي أهل مكة"(1) ، فقيه الحـجاز (r)

كما نجد في المقابل أن من تعرض لبيان طبقات المفسرين من التابعين، ومن بعدهمه،
لم يعرض لترجمة عطاء، مع تعر ضه لترجمة غيره من أصحاب ابن عباس (\&)
「
كان مـجلس عطاء من مجالس العلم التي قلَّالحاضرون فيها، والشـاهلون نها،
فما كان يشهد مجلسه إلا تسعة، أو ئمانية، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلمم يقول الإمام الأوزاعي : كان عطاء من أرضى الناس عند الناس، وما كان ينهـد
إلى مجلسه إلا سبعة ، أو ثمانية(n) .

 (r)
 وعكرمة، وسعيد، وغيرهم، ولم يذكر عطاء للعده من الفقهاء .

ينهد أي: ينهض، النهاية في غريب المديث (0/ \&r| ).


وزاد في رو.اية عنه : وما كان أكثر هم من يهتدي إليه" (1) .

قلت: ولكن ابن جريج مُن اهتدى إليه، وأطال في ملازمته، واستخرج كثيراً من عللمه بالسؤاله، وأحسب أنه لو لا هنذا المسلك الذي سلكه ابن جريج مع عطاء لضاع كثير مّن علّمه . وابن جريج قد حدثْعن عطاء فأكثر وجود (r) ، ولازمـه أكثر من ثـماني عشّرة

## (8) وعده الإمام أحمد من أثبثت الناس في غطاء، هو وعمرو بن دينار

وبلغ من شدة إتقانه لخديث عطاء، أن قال الثوري عنه : ما ترك ابـن جريج أحدًا سمع من عطاء إلا فضححه

فعناية ابن جريج وإتقانه في روايته عن عطاء ، وكثرة سؤاله له، أبقت على بقينة. من
علم عطاء
§ ـ ـضعف اعتماده على اللغة في تفسيره:
قد يكون هنا من الأسنباب المفضية إلى قلة الوارد، وندرة المروي عنه، فإن المتأمل لـتفسيره يلحظ أن اتكاءه ععلى لغـة العرب كان قليـلاً، فإن رمت شـاهـدأ من أشـعـار البلغاء، أو حجة من كلام إلنصحاءء، لم تكد تظفر بطائل ، كما إنه لم يرد عنه القّ المول

$$
\begin{aligned}
& \text { بوقوع المعرب في الفرقان إلا في موضع فذ }{ }^{\text {(T) }} \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }(Y) \text { ( السير ( }) \text { ( }
\end{aligned}
$$

 (Y/Y/r)

(0) تاريخ أبي زرعة ( / / © ؟)، والمعرفة (Y/ /Y).
 . IVrao(orn/IE)

ولم يكن هذا الشع في الأشعار، والندر في لغة العرب زهدًا منه في ذلك، بل كان
 أني أحسن العربية . قال ذلك وهو يومئذ ابن تسعين سنة(1)

## ما انفرد به من أمور في منهجه :

وبعد هذا البيان لأهم الأسباب التي كانت وراء قلة المروي عن عطاء في التفسير ، أحب أن أشير إلى جملة من الأمور في منهجه، انفرد بهاعن أصحاب الابن ابن عباس منها: 1 ـ ـقلة اعتماده على روايات بني إسرائيل :
 فالمدرسة المكيـة من أكثر اللمارس توسعاً في الرواية عن بني إسرائيل؛ ولكـن عطاء خالفها مخالفة بينة واضحة في كم المروي ونوعهي

فعند مراجعة مـا روي عنه في التفسير، ثجده في كثير من المواضع التي روي فيها




 (7ะ9/1)
(Y) حيث روي عنه ما نسبته (1 ( • ••) من مجمموع تفسيره، في حين روي عن مجاهد، وعكرمة (
(r) سورة البقرة: آية (Y • ) .



(1) تُحلِّث . ولمَ يزدنعلى ذلك
 تعامل مع القصصة على ظاهر هـا ألقرآني، ولـم يزض عـما جـاء فيها من روايات، وُلم




$$
\text { الْمَلائكِكُهُ (0) قال في تفسير ألبقية : العلم والتوراةٍ }{ }^{(7)} \text {. }
$$




 .07Vo.0TVY




$$
\begin{aligned}
& \text { أبي رباح (YQ/0) (YQ). } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$




$$
\text { وزادا المُسِر ( / / } 90 \text { ). }
$$



 لم يذكر شيئًا من الإسرائيليات المروية في ذلك" (r)، إنا قالل: دخل قلب إبر اهيميم بعض ما

وعطاء ـر حمـه اللّـلم يرد عنه سوى خمس روايات إسرائيلية، أربع منها في قصة

 الشديد من قبول شيء منها أو روايته.



 منهج، ومسلك اتخذه لنفسه.

 الشعبي في مدرسة كانت بعـيدة كل البعد عن الرواية عن بني إسرائيلّ، على عكس البيئة ، والمدرسة التي تتلمذ فيها عطاء، واستفاد منها .
r - قلة الملازمة والمصاحبة لابن عباس - رضي الله عنهما - :


طول ملازمة أو كثرة رواية من عطاء "(1) عن عباس، إلا ما قيل أن ابن عباس -رضي الله عنهما ـ قال : يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء .

أما غير ذلك فلا نجد شُيئًا، بخلافف ما ذكر من أحو ال بقية أضحابه، كـمجاهُنـ، ، وعكرمة، وسعيد، وغيرهم، من طول مصصاحبة، وكثرة تردد، ومجالسة، وممساءلة، ، ولعل هذا ما يفسر الفِرق والتباين في المنهج بين عطاء وغيره من أصحاب ابن عيبانس الذين كان تأثرهم به أكثر .

بل إن ماظههر لي أن بعض كبار التابعين كأبي العالية البصري ـ مع أنه بصري ـ فإنه تأثر بأقوال ابن عباس وتفسيره أكثر من تأثر عطاه .

كما أن هذا ما يفسر، ويوضح قصر باع عطاء في التفسير، وقلة المروي عنه، إذا! ما قورن بغيره من المكيين .

## r - تو سعه في الفقه، والإِفتاء :

فقد سبق في ماضني القول أن أششرت إلى تقدمه في هذا الجانب، حتى إنه فاق غيره من المكيين في الفتوى بعامة وفي المناسك بخخاصة .

وبما يسجل هنا أن مـلرسـة مكة لم تعن كثيرًا بالفقه كعنايتها بالتفسير؛، وخّالفـ عطاء منهج المدرسة في هذا؛ وانفزد بطول الباع في إلرواية، والعناية بالفقه، والإفتناء، ، وقد شغله هذا عن التفسير والإقر|ء ${ }^{\text {(Y) }}$
(1) وجدت ذلك عند مراجععة ثفَسير ابن عباس، فإن عطاء كان من أقل مفسري المدرسة المكية رواية

 مجموع تفسيره.
 رواية، وعن عطاء (• (£) زواية، فهو من أقلهم رواية في الكفسير .

وقد امتد به الأجل ، فبارك الله له في عمره، فقاربب التسعين عند وفاته عام خمسة عشر ومائة على قول الجمههور (1)

وذهب بعغـهم إلى أنه توفي سنة أريع عشرة ومائة، واختار هذا القول جمـع من المؤرخين (r) . و كان مولده سنة سبع وعشرين (r) ، وعاش ثمانيًا وتمانين سنة(8) ،
(1) (1 (1)


 (
 (Y / (Y / .(r14/1)
 . (ی/



الحسر البهصري




نشأ الـدسن بوادي القرىى، وكان فصيخـا
روى عن عمر، وعثّمان؛ وعلي، وابن عـمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأنسن بن مالك؛ وعمرو بن العاص،؛ وعمران بن حصين، وأسامة بن زيـد، وجابر بن عبل ألله،
(o) وثوبان، وغيرهم

قدم البصرة مع أنس بن مالكت ـرضي الله عنه (1)-..
عوامل السبق عند الحـبن:
هناك عاملان رئيسان كانا وراء تفوق الحسن، وسبعه في علم التأويل .
(Y) الجرح ( (

 ( ( ) (



أولهما : تقدمه في علوم اللغة العربية، يتضـح هذا من خلال ما يلي :
أ ـفصاحته :
كان لنُـأته في البادية") ، حيث الفصاحة ، واللسان العربي المبين البعيد عن لوثة المدن، وما يخالطها من عجمة الرقيق، ثـم نشأته منذ نعومة أظفاره في بيت من بيوتات النبوة ـ على صاحبها أفضل الصـلاة والسلام ـ في بيت أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله

 لتفسيره" ، يلحظ ذلك التفوق، والتميز، ، وتلكم الفصاحة التي فاق بها الحـسن أقرانـي من التابعين، ومن بعذهم.

إن السبك القوي في نظم الكـلام، والقـدرة الفـائقة في اختتيار أعذب الألفـاظ،
 الأسبـاب الرئيسة في قبول، وانتشـار أقواله وتفاسيره، وحرص الناس عـلى روايتها، ، و حغظها.

لقد عني ـ رحمه الله ـ بنطقه فانتقى ألفاظه، واختار كلماته حتى قال الأعمش عنه : ما زال الحسن يعتني بالحكمة حتى نطق بها ، وسمعـه آخر وهو يعظ فقال : للهد دره إنــه لفصيح إذا لفظ، نصيح إذا وعظ (8)



الإسلام (ح • 11 هـ / 0 0).

الحسن ألبصري لابن المبوزي (1؟).

وكـان الحـسن إذا ذكـر ععند أبي جـعفـر البـــقر قـال : ذاك الذـي يشـبه كـلامه كــلام

وبلغ من فصاحته ـرحمه اللهـ أن قال عنه أبو عمرو بن العلاء (t) : مـا رأيت أفضح
من المسن، والحجاج، فقيل له: فأيهما كان أنصح؟ قاله : الحسن (r)
وقال ابن عون: كنت أشبة لهجة الحسن بلهجة رؤبة بن العجاج (8) ، معـنئفي
الفصاخحة ${ }^{\text {(0) }}$

المدسن لقلت، لفصاحته(1)
وعن خالد بن صفوان فقال : ليس أحد يتكلم إلا وكالامه يحتاج بعضـه إلى بعضن ، إلا الحسن فإن الكلمة الواحذة منه تجزئ

وعن أيوب قال : ما سفع أحد كلام الخسن إلا ثقل عليه غيره ${ }^{\text {(1) }}$.


$$
\text { وتاريخ الإسلام للذهبي (ج • } 11 \text { ه/ ص } 07 \text { ). }
$$

(Y) أبو عمرو بن العـلاء المازنيّ، النحبوي القارئ البصري، من علماء العربية، ينظر مـعرفة القُقراء
الكبار نلذهبي ( / / ~^) .









وعن أيوب قال : كان الحسسن يتكلم بكلام كأنه الدُُرُ ؛ فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفو اههـم كأنه القيء

ومما روي عنه أن يزيد بن أبان الرقاشي تكلم، ثـم تكـلم الحسن البصـري بعـده، ،
وأعرابيان حاضران، فقال أحدهما لصاحبه : كيف رأيت الرجلين؟ فـي فــال : أما الأول

وقد شهـد لـه كثير من الأئمـة بـالسـبق، والإمامة في الفصـاحة ، حتى فاق أهل

والمطالع لتفسيره يجده من أحسن التابعين كلامَا في تفسير القرآن الكرير(ع)
هذا ما يتعلق بجانب الفصاحة ، وجزالة الألفاظط، والإمامة في البلاغة .
ب ـ تققدمه في اللنحو ، وعدم لحـنه : .
فما عرف عن الحسن لـن، بل إن رجلاً قال له: يا أبا سعيد: والله ما أراك تلحن ،
فقال يا ابن أخي، سبقت اللحن ${ }^{\text {(0) }}$
وكان ـر رحمه اللهـ يُلَحِّن الفرزدق، والكميت، وذا الرمة (7) .


| . (ovv / / ( ) |  |
| :---: | :---: |

( ( $)$
(r)
( ( ) (
( ) (



 (i) اللسان

وكان يحث على تعلم الللغة، فـعندمنا سئل عن قوم يتعلمون العربية قال : أحسبنوا،


قالل يخيى بن عتيق : سـألت الحسن، فقلت : أريت الرجل يتعلم العربية يطلبّبها

 تتأولون القرآن على غير تأويله (8)

ولحرصـه على حسن التـلاوة ، وخوفه من وقوع اللدحن، والتحريف في القرآنن،
 سيرين عن نقط المصاحف فِقال : إني أخحاف أن تزيدوا في الحُروف، أو تنقصبوا منـها، وسألت الحسن فقالن : مـا بلغك مـا كتب به عمر : أن تعلموا العربية، وحُسُن العبـارة، وتفقهوا في الدلدين؟! ${ }^{\text {(0) }}$
 العرب، وكلامهم، ومن أمثلة ذلك:
 ( (1) (1)





سورة الأنعام: آية ( • • ) :

خرقوا ـ بالتخفيف ـ كلمـةعربية، كان الرجل إذا كذـب في النادي قيل : خرقهـا ورب

فعن أيوب قال : سألت الحسن عن هذه الآية ، فقال : لو كنت امر أ عربيًا لعرفت ماهير ،
إثما هي فاستمرت به(r) .

كانت العرب في الجلاهلية إذا خشوا عدواً قالوا : عليكم الوزر : أي عليكم الجبل جــ سبقه في معرفة الغريب من اللغة : وكان من نتاج تلك الفصاحة، والتقدم في معرفة لسنان العرب ولغاتها، أن اتخذه كثير من الأئمة حجهة في اللغة، واستشهـدوا بجمل من كلماته في ذلك، منهم : ابن قتيبة() ، والزمخشُري (v) ، وأبو عيسى المديني الأصفهاني (1) ، وابن الأثيـر (9) ، وابـن
(1) تفسير القرطبي (V/V) TV)، وأورده السيوطي في الدر ، عن أبي الشيخ عن الحسن بلفظ معارب (rro/r)
(Y) سورة الأعراف: آية) (Y (Y) (Y)








 (4) في النهاية في غريب المديث والأثر ؛ حيث استشهد بقوله في (10- ) موضعاً.
 في وعظه، وحديثه ، وفي إجابتّه لمن يستغتيه، ،ومن أمثلة ذلك :


 ومنها ما روي عنه في فُتنة ابن الأشعث؛ حيـث قال : اواللهُ إنها لعقوبةِ فما أُدرِي أمستأصِلة أم مجححجحة||(1)
ومنها ما ورد عنه في بعضِ مواعظه؛ حيث قال : "احـادثُوا هذه القلوب بذكر 'الله، ،
(1) في لسان العرب! حيث اسنتشهد بقول، في (Y (Y) موضعا. .
















يسيل غَرْبّبا
ومنها قوله : جشأت الروم على عهد عمر - رضي الله عنه(r)...
وأما ما ورد عنه من غريبالألفاظ في فتاويه فكثير ، من ذلك : أنه سُّل عن كسب


 ( (ヶ7^/人)



 ( $100 / 1$ )

(IT1/(1)، و/ (YMY). . . وغيرها.







 وقال الزمخششري، والمصر : أنذ يحلب بإصبعين، أراد ما لم يسترق اللبن .

بل كان ـرحمه الله ـقد يجيب ألسائل ، فلا يلري ما يقول لغرابة مقاله ، فُمن ذلك،
أنه سئُل عن القي؛ يذرع الصنائم، فُقال : هل راع منه شيء؟ .
فقال النسائل : ما أدري ما تقول، فقال : هل عاد منه شيء" .
 حتى إن كان ليصحح لبعض كبار مُغاصريه ـ من ذلك ما أخر جـه عبد الرزاق بسسنده، أن
 فقال أبو العالية : هو الذي لا يـري عن كـم انصرف : عن شـفع ، أو عن وتبر؟ فتّال




المراد به النذهاب عن الوقت





وغيرها:
غريب الحديث لأبي عبيد الفاسم بن سلام (E/ / \& ) .
سورة الماعون : آية (0) .


فقال: :رَعُعُتُ، فقال المسن : تقول رَعُتُت، وأنت رأس في العربية؟ قل : رَعَنْتُ"1)
ثانيًّ : إمامته في باب الوعظ والتذكير :
من أهم الممبزات التي تيز بها تأويل الحسن عن غيره من التابعين ميله إلى الوعظ


 قصب السبق في الوعظ، فلا يجارى فيه، ولا يدانى في مبلغ تأثيره في قلوب سامعيه. وقد سلك. رحمـه اللّـ في تفسيره المسلك الوعظي التذكيري، فكلما نـلما سنحت له
 والنصح، والإرشاد، والأمر، والنهي، إلا دعا، ووعظ، وأرشد، ونصح، وحذر ر.
(1) تذكرة النحاة لأبي حيان محملمين يوسف الغرناطي (10^) .

 الكتب، بل كانت هي مادة تلك الكتب الرئبيسة .


 وهكذا.


 بعبارة قصيرة موجزة، ولم يتجه الو جهة الوعظية التربوية العاطفية كما فـا فعل الحسن عند مروبره بتلك الآيات.
وعند الرجوع لكتب الأدب نجد الكتير من الروايات عن الخسن، ولا ولا سيما في الوعظ والتذكير ، وفي بيان أحوال الناس، وما ينبغي أن يكونوا عليه من الأدب مع اللّ ، ومع عباد اللّه .

والنْاظر في سنيرته يجلد الأثر البالغ لنـشأته في المدينة في سني شبابـه الأولِي، ،فقند



سقفها بيدي.
هذا بالإضافة إلى ككون والـلده وأمه كانا يُعلمان الْناس (r) ، فعن أسامة بـن زيد، عن
أمه قالت : رأيت أم الحسن تقص على النساء ${ }^{\text {(2) }}$

** تم تأثره بعابد البصرة وزاهدها عامر بن عبد اللقيس (1)
لهذا وغيره غلب على منهجه الموعظ، والثّكـير، وكان طويل الحـزن كثير: البكاء؛
رحمه الله تعالنى .
 رأيته إلا حسبته حديت عهلد بُصينة)

وسناق ابن الجموزي بسسنده عن مسمـع قال : لو رأيـت الحسن، لـقلت : قـد بنث عليـه

( (1) السير (Y)



(
 (ov ه1). ( المنتظم ( ( 1 ) (

بكاءء، وكان إذا بكى يبكي ببكائه(1)
وقَ تيز عن أقرانه من التابعين بهـله الصفة، وتلكم الحـالة ، فضالاُعن تأثيرها عليه
في حلديثه، وتفسيره.
أخرج ابن سعد بسنده عن الأشعث قـال : كنا إذا أتينا الحسن لا نُسأل عن خبر ، ولا نخبر بشيء، وإنما كان في أمر الآخرة، قال : وكنا نأتي محملد بن سيرين، فيسـألناعن

الأخبار، والأشعار (')
وعن يونس قـال : كان الحسن رجالاّ مـحزونًا، وكان ابن سيرين صاحب ضـحكك،
ومزاح
قال رجل ليونس، تعلم أحداً يعمل بعمل الحمسن؟ قال : والهل ما أعرفـ أحـداً يقول بقوله، فكيف يعـمل بعـمله؟! قيل له : فصنه لنا؛ قال : كان إذا أقبل ؛ فكأنه أقبل من دفن حمـيـمـه، وإذا جلس فكأنه أسيرِّأمر بضرب عنتـه، وإذا ذكرت الـنار، فكأنهـا لم

تخلق إلا له.
وعن الأوزاعي قال: ذهب عليهم الحسن بالمواعظ، وذهب عطاء بالمناسك(0)
وقـد بلغ في مــام الزهـد والوعظ مرتبـة جـعلت كثيراً من النُسـاكُ والز هاد والعباد يأتون إليه، ويسمعون كالمه، قال أبو سعيد الأعرابي "في طبقات النُساك") : كان عامة من ذكرنا من النسـاكك يأتون الحسن، ويســـعون كلامـه، ويذعنون لـه بالفقـه، في هذه المعاني خاصة ، وكان له مجلس خـاص في منزله، لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد
(1) العلل لأحمد (Y /YY (Y ) \& \& .


(1) والنسكك، فإن سأله إنسان غيرها تبرم به، وقال : إنا خلونا مع إخوا انتا نتذاكر




 من أساليب الوعظ في تفسِيره :

و القارئ لتفسيره يجد شُاهد هذا من حالـه ـ رحمه الله ـ وقد حرص عـلى نـشر تـلك
 بخصصائص في هذا المسلك قلنَّأن تو جل عند غيره، من أهمها : 1 - أسلوب الخاطبة في تفسيره الوعظي :

فالمخاطبة ، والخوار، والؤعظ المباشر الموجه للسامعين كان من الأسـاليب التي كثرت في في







$$
\begin{align*}
& \text { عند غير هما . } \\
& \text { سورة البقرة: آية (Y0). } \tag{£}
\end{align*}
$$



 وأبشروا، فإنه حقُّ على اللّأن يستجيب للنين آمنوا وعملوا الصـالخات، ويزيدهم من


كذلك (8)
 جعلها يداّ، وجعلهـ أصابع يقبضهنَّ، ويبسطهنَّ، ولو شاء لجمـعهنَّ، فاتقيت الأرض بفـيك، ولكن سـوّاك خلقًا حـسنا (1)، إلى غـير ذلك من الأمثلة الكثـيرة عنه في هذا
و و بما أختص به في تفسيره الوعظي :

وقد كثـر في تفسيـره الوعظي هذا الأسلوب، مـا يدل على اهتـمـامه بتأكيــد تلك
(1) (Y) (



(0) سورة القيامة: آية (؟) .

حميد، وابن المنذر (^/ ع ع ع) .





 النار!!، كذبتك والهن نفسك، وكذَّكَ الشُيطان(2)
 إنه والهّ ما أمسى على ظهر الأرض عالم إلا فوقه من هو أعلم منه، حتى يعود العلمّ إلى الذي علَّمهد(1)
(1) سورة البقرة: آية (IV0) .

(Y) وتفسير القرطبي (Y/ المائدة : آية (Y) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة يوسف: آية (0) (VY) (1) }
\end{aligned}
$$


ابن جرير ، وأبي الشيخ عن ألمــن (£/ OTr).





 بهذأ الْقسم مُؤكدًا المعنى المُراد .

## أثر الوعظ في تفسيره :

أ ـ شدة عبارته على الخالفين :
إن التـارئ لتفـسـيره يـجد أثر ذلك المنهج الوعظي في سـدة عبـارته وحدتها على


 وقُتل عم رسول اللّ عز وجل .-: "قد عفوت عنكم إذ عصيتموني ألا أكون استأصلتكم"| . ثم قال : هؤ لاء مع

 وير كب كل داهية، ويسحبُعليها ثيابه، ويزعم أن لا بأس عليه! فسوف يعلم ${ }^{\text {(r) }}$.


 ولم يُرجع عليه بها ، وكان يجلس بالأرض ويأكل طعامه بالأرض ، وري ويلعق يده ، ويلبس

(1) سورة آل عمران: آية (1०Y).

في غريب الحديث ( / Y \& \&).
(
سورة الأعراف:




وإمنا جعل ذلك لأولياء الشُيطان، قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه" (1)

فعن أبي رجـاء قـال : قلنت للحسن : يا أبا سـعيد، مـا تقول في رجل قــذ انبتظهُر



خمسين آية(8)

ب ـ سلوك الوعظ من خْلال إيضاحه لآيات الأحكام :
وكان للمنهج الذذي سلكه ألحسن أثره في تأويله لآيات الأحكام؟ حيث سنسلك'في



قــــال : علنى هـذا الطالب أن يطلب بـلمعــروف، وععلى هذا إلمطلوب أن يؤذي



وراء الأسلوب الوعظي، اللذي خالط شبغاف قلبه، فملك تفسيره وأصبح لسانه أسبره ه

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المزمل: آيَة (••Y) (Y) }  \tag{r}\\
& \text { (Y) (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { ( ( ) ( ) }
\end{align*}
$$




## جـــدقة استنباط الفوائد الدعرية:

كما كان لهذا المسلك أثره في دقة استنباطه لكثير من الفوائد الدعوية عند تفسيره
لبضض الآيات.

قال: : قد علم اللهّ أنه ما به إليهم من حاجة، ولكّن أراد أن يستن به من بعده(7)
YONA (rYQ/r) تفسير الططبري (Y) .
(r) سورة النساء: آية ( (1).
 ( (YV/£)، وزاد (








 عن الـدسن به (roq/r).

$$
\begin{aligned}
& \text { وقال أيضًا : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهمه(Y) . } \\
& \text {. rova (1) }
\end{aligned}
$$


 بقي، إلا وإلى جانبه مُنافق يكره عمله (r)




> يضرُر هم" (t)

وقال أيضًا: : الناسن كلهم مختلفون على أديان شتى، إلا من رحم ربك، فُمن رحمر
غير مختلف(0)

## ومما يحسن ذكره في ختام هذا المبحث:


وجمال العبارة في وصفهم، كانجعل مقولنه في هذا البلانب مادة لكئير من كتب الأدب"(1) وصنارت أقواله حكمَا، ،ومواعظ تحفظ ، وتُروى ، وتسير بها الركبَان ، وعُنَّتٌ
(1) سـورة المائدة : آية (0 • (1).
 الـسنـبه (Y) (Y) (Y)
( 119 ، ( 11 N$)$





من عيون الأخبار .
ومن النماذج المأثورة عنه في هذا المقام قوله : إن قومًا جعلوا تواضعهـم في ثيابهم؛ وكبرْهم في صدورهمه، حتى لصاحب المدرعة بمدرعته، أنـد فرحًا من صاحب المُطرف فـ

م مطرفهه

أصفق منهم قلوبُا (r)
ومن ذلك: ما ورد عنه - رحمـه الله - في وصف قـراء القرآن؛ حيث قال : قُراءُ القر آن
 حفظوا حروفه، وخيعوا حدوده، واستدروا به الولاة؛ واستطالوا به على أهـل بلادهمب، وقد كثر الله هذا الضربب في حملة القرآن لا كثر هم الله، ورجلٌ قر أ القرآن فبدأ بما يعلم من دواء القـرآن فوضعـه على داء قلبه، فسـهر ليله وهملت عيناه، تسربلو المخشّوع، وارتدوا


ويقول ـرحمـه الله في الحث على التواضع : إن خـقق النعـال خلف الرجال قّل ما
=



بلغ (Y) رواية، ثم قتادة؛ حيث بلغ (YY) رواية .
 (rvy/r)
(IV - / / (Y) (Y)


تلبث الحمقى: (1)

## أسنباب كثرة المروي عنه :


 التفسير ، منها:

$$
1 \text { ـ التسساهل في الرواية: }
$$

ومن أبسباب كثرة إلمروي عنه تساهله في الرواية متنّا، وسنداً .
فني جانب السههولة في رواية النص، والمتن، كان المسسن من يرى جواز الروْاية
 أصاب المعنى.

فعن مهـدي بن ميـمون قال : قلت للنحسن : الزجل يححدث بالحديث؛ لا يألو؛؛
فيكون فيه الزيادة، والنْصصان؟ قال : ومن يطيق ذلك؟!

تؤخر إذا أصيب المعنى (ث)
وعن جرير بن حازم قالن : كانِ الحسن يخذث بالحـديث؛ الأصل واحد، والكلام
(6) مختْلف

 الراؤي (r/r (r) .



ولذا فقد عده أهل العلم كمن يرى جواز الرواية بالمعنى، ومكن يرخص في ذلك . فعن ابن عون قال : كان القاسم بن محمد، وابن سيرين، ورجاء بن حيوة، يحدثون
 واحتّج على ما ذهب إليه من جواز الرواية بالمعنى بقوله: يـحكي اللهّتعـالى عـن القرون السالفة بغير لغاتها، أفكذب هذا؟(r)

وقد عرف بهذا المنهج واشتـهـر به بين معاصريه، فهذا محمد بـن سيرين إمام التّأويل في زمانه يقول في تعبير رؤياعرضت عليه؛ حيث قال له رجل : رأيت في المنام حـمامة
 وخرجت منها أصغر ما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقـمت لؤلؤة، فخر جت مـثلما دخلت سواء.

فقال ابن سيرين : أمـا الحمامة التي التقمت اللؤلؤة فخخرجت أعظم مكا دخلت، فهو الحسن يسمع الحديث فيُجَوده بنطقه، وأما التي خرجت ألمَ أصغر ما دخلت ، فذالك محمد ابن سيرين يسمع الحديث فيشّك فيه وينقص منه ، وأما التي خرجت كما دخلت الت، فذاك
قتادة أحفظ الناس (r) .

وبالجملة، فالحسن من أكثير التابعين تساهلاُ في هذا ، ولعل هذا من أهـم اللأسباب
التي جعلت المروي من أقواله كثيراً .

وأمـا تساهله في جانب الإسناد، فيتضح جليًا في إرساله لِمملة من الأحاديث، ، والآثار ، عن كثير من الصحابة ، والتابعين، ولنا بجد إطالة الأئمة من كتب في المراسيل



(r) العلر لأحمد (r)/r (r) (r)

عند تعرضهمم لإرسال الحسن خاصة(1)
وكان يقـول عن نفسـهـر كحمـة اللهـ : كنـت إذا الجتمع لي أربعـة نفر من أصحـانب

 تسنده لنا إلى من خدثـك؟ فقال الحسن : أما أيُها الر جل ما كذبنا ولا كُذبنا، و'لقّل غزُونا


وعن علي بن زيد قال : ككنت أححبث الحمسن بالحديث، فأسمـعه يحلث بـه فأقوّل: من حدثّك فيقول : لا أدري، إلا أنه ثقة ${ }^{\text {(2) }}$

ومن مظاهر تساهله، أخخله عن كل أحد ، ولذار ردَّبعض الألئمـة مرانسيلـه، وففي
ذلك يقول ابن سيرين: : ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهمه، وذكر منهمم الحسن (0) .
وكان ابن سيرين يقول لعاصم الأحول : لا تحدثني عن الحسن، وولا عن أبي الـعالئهة؛ ؛
فإنهما لا يبالينان عمن أخلذا المديث (1)
وعد الإمـام أحمـد مراسبيل الحسن مـن أضعفـ المراسـيل، وقال: إنه كان يأخـذ' عن

ص (17Y (17 )
 تدريب الراوي ( $)$
( ( ) الكفاية (Y ( $)$


 ( ( Y Y / 0 )
كل أحدل(1)

وكـان ـ رحـمـه اللّـ يتساهل في صين التحمل عنه ، فكان يرى أن القر اءه عليه هي
بقام التحايث عنه، عند الإجازة.
فعـن عـوف قال: أتى رجل الحسـن ، فقـال : يـا أبا سـعيـد، إن منزلي ناء، وإن الاختلاف يشق علي، ومعي أحاديث من أحاديثك، فإن لـم تكن ترى بالقـراءة بأسًا
 حدئني الخسن؟ ، قال : نعم قل : حدثني الخسن (r) . و كان ـ ر حمه الله - يعدُ أصح السماع القراءة على العالم وسئل مرة عن أحاديث حدث بهاعمن؟ فقال : صحيفة وجدناها (8)

ولعل من أسبباب هذا التساهـل عنده، وعدم الاعتناء بالإسناد، اشتهاره بالدعوة، والمواعظ، والتدريس، ومن كان هذا شأنه لا ينتظر منه في موطن التأثير على الناس أن
 ذلك الحُطباء، والوعاظ.

قال الخطيب البغدادي : رعا أرسلوها اقتصارًا، وتقريباً على المتعلم لمعرفة أحكامها
(1) بحر الئم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بدح أو ذم (ص (7))، والكفاية (Y (Y))، وسنّ البيهتي

(




والحسن معلم وذاع إلي الله، وفقيه جالس العوام وأثر فيهـم، واشتهر بمليح وُعظه وقصه، فقـد يثقل عليه في كثير من الأحيـان إيراد الإسناد، فكان بعض إرسناله من هذا . حدث مرة بحديث فقال له رجل : يا أبا سعيد، عـمن؟ ، قال : ومـا يصنع بعـمن؟ ؟ أما أأنت فقد نالتك موعظته وقامْت عليك حُحجته(1)

وعن علي بن زيد، قاله : حدثت الحمسن بحـديث، وهو عندي مـتوار في منزلّي، فاستعـاده ست مرات، فلما أن ظهر جعل يحدث بذاك الخديث، فقِلت : يا أبا سغيّد :
 ولعل من الأسـبـاب التتي جـعلت المــسن يرسل في بعض الأحــــان، المَــانب اللسياسي، فسكوت الحسن غن الرواية عن بعض الصحابة في ذلك الوقت كعلي بن أبي
 والحجاج سيفهم على البصرةه()

فعن يونس بن عبيد أنه قال : سألت الحمسن، قلت : يا أبا سعيد : إنك تِقول :قُل
 أحـد قبلكُ، ولولا منزلتك مني مـا أخبرتك؛ إني في زمان كـمأ ترى ـو وكـان في'زمن


$$
\begin{aligned}
& \text { رضي اللهُ عنه هير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر فيه عليا (!) }
\end{aligned}
$$







إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى تساهل الـدسن - رحمه الذّـ في جـانـب الرواية سنداً ومتنًا .
r ـ حرصه على نشر العلم، وتأثمه من كتمانه :
فـن يونس بن عبــد قال: قال الحـسن احتساباً، وسكت مـحمــُّبن سـيرين

> احتسابَبا" .

حدثتكم بكثير كا تسألون عنه(4) .

التابعين .

 واحد

## 「 ـ حر صه على الكتابة :

فقد كانت له كتب يراجحها، وكان يرى أن من أهم ما يحفظ العلم الكتاب. فعن الأعمش عن المسن قال: إن لنا كتبًا تتعاهدها(8)
 ( $)$
. 071 (

العلمو ونضله (1) (1) )
 وكان يأمر بنيه وبني أخيه بالكُتابة .

فعن شر حبيل بن سعيد قال: دعا الحسن بنيه، وبني أخيه، فقالـ : يا بـني ، ،وْبني
 منُكم أن يرويه ـ أو قال : يحفظظه ـ فليكتبه وليضسه في بيته(r)

وقد أملى - رحمه اللّه الْتُفسير فكتبه الناس (8) .
ولم يكتف بهذا، ، بل كتب لهم (0)

## \& ـ اهتمامه بمعرفة أسباب النزولن، وتقدمه في هذا :

يقول عن نفنه: ما أنز ل الهَ آية إلا أحب أن أعلم فيم أنزلت وماذا عني بها (1).

وما تُـيز به الخـسن في هنا الجحانب: مينله إلى القول بعموم اللفظ لا بـخحصونص السبب، يحخدوه إلى ذلك مأعني بهه من التعليم، والدعوة والوعظ والتذكير، فقلذ ورد عنه عند تأويل قِوله سبحـانَه : بِغيْرِ نَفْسِ ...
(1) تقييد العنم (1-1).



( ( ) (

(Irv/() شذرات الذهب (V)
( ( ( ) سورة المائدة : آية (YY).

فقال : إي والـذي لا إله غيره، كـما كانتت لبني إسرائيل ! وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على اللهُ من دمائنا (1)

قال الدسن : نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة(r) .

ه ـ كثرة الاجتهاد، وقوة الاستنباط :
 كئرة المروي عنه؛ حيث كثر الجتهاده لكثرة ما ما يعرض عليه، وقد أعمل رأليه رأيه في الاستنباط





 كلحسن : ما كان أحد بالبصرة أحب إلبَّلقاء منك؛؛ وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، ،

 (Y) سورة المائة: آية (£) )

 ( $\wedge \wedge / r$ )
. (Oへ₹/E) السير
(0) وإن كان مـجاهد عن سبق الحسن في هذا، ولكن كان لكل واحد منهما منهج يأتي تفصيله فيما
 وجاء عنه أيضنًا أنه لا قلد البصرة، وررأى تعظيم أهلها للحسن، قـال : يا أبا سنعيند،

إني أرى قومًا (يعني : أنهم بأنخذون برأيه): : فاتق رأيك (8)



برأيك؟ قال : لا والله ما كل ما نفتي به سمعنا، ولكن رأينا خير لهـم
وكان - زحـمه الله يقول : مـا أنزل الله آية، إلا وهو يُحب أن يُعلم في ماذِا أنزلنت،
وماذا عنى بها، وما استنتى من ذلك لا متشابها ولا غيره (o)
وهذه ناذج لبغض تلك الآيات المشكلة، والتي تعرض لها الحُسن بالتفسير والبيان:







( 1 ( 1 ( 1 / / / $/$ ( $)$
( ( ) (


(IV) سورة الأنبياء: آية (V)

(4) سورة الأحقاف: آية (M) (M) :





فعن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل المجن، كما
(ٔن آدم أصل الإنس


عن الحسن قـال : قال الله: إني إثا أخفتك لقتلك النفس ، ثمم قال : كانت الأنبياء
تذنب فتعاقب (1)


 المؤمن والمنافق، فيطفأ نور المنافق، فيـخـشى المؤمن أن يطفـأ نوره، فـذلك قـوله:

(1) (1) سورة يونس : آية) (Y)

(Y) سورة البقرة: آبة (Y) (Y) (Y)

(0) سورة النمل : آية (1) (1).

(V) سورة التحريم : آبة (V) (V)
( ( $)$

وقد بلغ الحسسن في هذا: العلم شُأنَا كبيرًا، حتى إن التابعين من الملدرسة المكية، كانوا يسألونه عن بعض ما أشهكل علينهم، عندما قدم إلى مكة ؛ يقول ابن سـد : إبن الحستن لـا قدم مكة أجلسوه على سريز، ، واجتتمع الناس إليه فحدثّهم، وكان فيـمن أتاه مجاهُنذ، ،
وعطاء، وطاوس، وعمرو بن شُعيب، فقالوا، أو قال بعضهـم : لم نر مثل هذا قط ابّهـ ويقول عقبة بن أبي خُمزة: : شهـدت الحسن بكة ، قال : وجاءه طاوس، وعططاء
 قال الحسن : اللهو المرأة ${ }^{\text {(0) }}$

وقـد أفضىى به هـذا التـوسِع في بيـان مسشكل الآية إلى مــخــالفــة الظاهر مْـن النض القُرآني، وصرفه عن المعنى القريب إلى معنى بعيد غير ظاهر ، ولعل من أبسبـاب ذلك
 الآيات عن الظاهز خششية أن يحدث إشكال في أذهان سامعيه للمعنى القريب الظاهز .


(ع) (IV) (IV الأنبياء: آية .



(7) وغيرها.

 في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات (1)

 (r)
وعن منصور بن زاذان، عن الحسن : إنه قال في المائدة : لم تنزل(!) .

ومنها : ما نُقل عنه عند تأويل قوله تبارك وتعالى : وُ إذذ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مْنَامِكَ




 وقد انفرد بهذا القول، وخالمالفه أخصر تلاميذه: : قتادة .




(0) سورة الأنفال: آية (זع).



(V) سورة يوسف : آية (• (I).

إياء (1) ، و جعل الضـمير في فولهه : (وخروالذه عائدًا على الله(r)




من أهل الكتياب؟! ثـم قال :" يقول: من أهلي، ولم يقل : مني (؛)






لتفسيره - رحمه اللّه ي يجد أن أكثر ه؛ كان بألأثور، وأما تفسيره بنالز أي فقف كان قليلاُ. 7 - عـدم دخوله في الفْتِن :


 (Y) المر جعان السابقان (Y)
 (171/9)




وفي ذلك يقول: كنت بالمدينة يوم قتل عثمان وأنـا ابن أربع عشرة سنة(1) ، ثــم نـشـــأ وعاصر أحداث هذه الثورة، وما تلاها من انشـقاق وفتن، وعـاش فتنة ابن الأشعث في البصرة، التي خرج فيها عامة القراء، والزهاد، والعلماء، التي هـزم فيها ابن الأشعث

- ${ }^{\text {(أصححابه }}$

هذا وغيره ما جعل الحسن يبتعد عن هذه الفتن، وينهى عنها.
ولمم يكن ذلك جبنًا، وخوفًا، فهو الذي شغل في صباه بالجهاد عن طلب العلم "(r) ، وهو الواعظ المشهور اللذي كان يأتي الحكام فيأمرهم، وينهاهم ويذكرهـم بالله، ولا
 قصد، وتو جه؛ ولنذا عده بعض الأئمة من رؤوس العلماء في الفتن ، والدماء (8) . وما جاء من خبره في هـذه الفتن ، أن اللناس أشـاروا على ابن الأشعث إن أراد أن

 الجمسرين، وعليه عمامة سوداء، قال : فغفلوا عنه، فألكى نفسه في بعض تلك الأنهار
حتى نجا منْمَ، وكاد يهلك يومئذ(0)

ولما سئل عن المحجاج، فقيل له، يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية النّي

$$
\begin{aligned}
& \text { سفك الدم الحرام، وأخذ المال الحرام، وترك الصالة ، وفعل وفعل؟ }
\end{aligned}
$$




. (ovr / / ( ) (r)



فقال الحسن : أرى ألا تقاتلُوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله، فما أنتم برادي عقوبة الله
بأسيافكم ، وإن يكن بلاء، فاصبروا حتى يـحكم الله، وهو خير الخاكمينـ،



وسألهه رجل (وأناس من أهل إلشامعنده)، فقال : يا أبا سعيد : ما بَقولْ في 'الفتن

 المؤمنين (r)

 الأشعب، وكف الحسن، فلممَيزل أبو سعيد في علو منها بعد، وسقط الآخر من من
 جريح، وقد قاتل المـجاج في المواطن كلها، فقال : لقيت الفقـهاء والناس، ؛م أربمتل الحسن، يا ليتنا أطعناه! (1)

بل وكان ـرحمه الله ينهـى عن الدخول في الفتن، ويغلظ القون في ذلك' :
(I) طبقات أبن سعد (IV (I)



فـعن شُعبة قـال: انتهـيت إلى الحسـن البـصري، قال : كلما نعـر كلب أو ديك

- (1)

ولذا بجـد أن بعض الفرق كرهو| الحسن، وشُنعو| عليه من هذا الباب، وفي ذلك
يقول قتادة : واللّ لا يبغضه إلا حروري(† " .

V ت تقدمه ، و جمععه لفروع عديدة من العلم :
يقول ابن سعد : وكان الحسن جامعأ عالَّا عاليَّا رفيعًا كبير العلم فصيخاً (r)
وعن الخجاج بن الأسود، قال: تمنى رجل فقال : ليتني بزهد الخسن، وورع ابن
 كالامًا كله في الحسن وع

ويقول عنه ابن حبان : كان من علماء التابعين، بالقر آن والفقه والأدب(0)
والمطالع في تفسِره يجد شاهد ذلك، في كثرة تعرضه لآيات الأحكام والقراءات
والغريب وغير ذلك، مأ يدل على تَقدمه في كثير من فروع العلمّ، كما كثـر المنقول عنه في هذه الفروع، وكان من الأسباب في كثرة المروي عنه في التفسير وغيره ه

وقد كانت حـلقته في المسجد ير فيها الحـديث، والفقه، وعـلم القـرآن، واللغةة،





 طبقات ابن سعد (
( ) ( ) طبقات ابن سعد (

 للحديث، ومنهم من يصحبه للقرآن ، والبيان، ومنهم من يصحبه للبلاغة"!) بل كان ـ رحمه الله ـ يستُثنى من كل غاية فيقال : فلان أزهد النـاس إلا بمن الحـسن، ، الا وأفقه النـاس إلا من الحـسن، وأفصح الناس إلا من الخسن، وأخطب الناس إلأمن (r) الحدسن

ـ ـ تققدمه في القراءة :

العشر.
ولذا بجد الأئمة من المفسُرين يعتنون بإيزاد قراءته والتر جيح بها .
ومكا تتيز به بين عموم مفنسري التابعين في هذا البابب، عنايته بتصحـيح الأداء،
والنطقن في القر اءة (م) .
 (ova / / ) (1)
(

 ( ( ) (-1 ( (هYYQ-)




(1) المصحف

مع مـا سـبقت الإشـارة إليه من فصاحة الحـسن، وقــدرته الفـائقة عـلى الإيضـاح، ، والبيان بأجمل عبارة، وأقواها، وكذا سعة علمه بععرفة الغريب من كلام العرب، هذا، ، وغيره من العوامل التي ساعدت على نشر تغسيره ــرحمه اللهـ وروايته . 4-إكثاره في باب الوعظ، والتذكير :
فالحسن جـمع بين التعليم، والدعوة، فكثر توجيهه، ، وتعليمـه، وقد أوتي حظًا


يقـول عنه الإمـام الذههبي : كــان مليح التـــكـيــر، بلـيغ الموعظة، رأســا في أنواع
.
وقـد نتل عنه كـثيـر من هذه المواعظ والحكمب، في آيات الوعـد والوعيـد، وآيات
 المفسرون على نقل تلك الكلمات، وروايتها، فكان هذا من أسباب كثرة المروي عنه. سـئل الأوزاعي : أي الناس أعلم؟ قــال : ذهب عليـهـم الحــسن بالمواعظ، وذهب

> عليهم عطاء بالمناسك (8) .

وقد أقـر له بعض مـعـاصريه من أنمـة التـابعين بهـذا التـقـدم في باب الوعظ، روى





$$
\begin{aligned}
& \text {. تذكرة (Y) (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

دخلت، ورأيـت حمـامة أخرى التقمـت لؤلؤة، فخرجت كما دخلت سـواء، فقالْ ابن



## العوامل التي أدت إللئ تقليل نتاجه مقارنة بغيره :

ومع هذه الأسباب التي أدت إلى كثرة المروي عنه إلا أن هناك عوامل أنخرى أُذت
 العواملن :

1 ـ عدم تخصص أحد من تلاميذ الحسسن لرواية تفنيره والانقطاع لذلك :
 مروياته ، فتتادة وهو من أكثبُ الملازمين له ، بل ومن أكثر التلاميل رواية عنهب ، لـم يريو إلا نسبة قليلة من تفسيره (٪) ، مع ما يلاحظ من أن بغض من روى تفسير الحسن غير مرضبي
(1) تهذيب الأسماء (OV/Y)، وسبق'فرينًا.





 بجزء من الباقي ابن جريح؛ حيث نقل ما نسبته ( (1 , , ب) من بجموع تفسيره :

 ( وأحب هنا أن أسجل نتيجة ظهرت لي، وترجحت عندي، وهي أن قطعة كبيرة من تفسبر =

الحمال كعمرو بن عبيد(") ، وواصـل بن عطاء"(1)؛ لذا فقد أعرض كثير (ب) من المفسرين عن نقـل مـا جـاء مــن طريقـهـم ، كـــبد الرزاق، وابن جـرير، وابن أبي حـاتّ . . .
وغيرهمم.

## Y Y اشتغغاله بالفقه، وتصـدره للفتوى :

كان ـرحـمه اللّه ـ إمامًا في هذا، وعمن تصدى لتدريس الـعامة والمخاصة، ووعظهـمّ، وتعليم-هـم، ومن كانت هذه حاله؛ فإن مـن أحوج ما يحتـاج إليه الناس اللسؤال عن
= من القرائن والأدلة من أهمهـها:








 تأويلات المسن وصلت إلينا في كتب التفسير منسوبة إلى تلاميذه، وخاصة، ما كان من تفسير قتادة.




 عبيد ، وتبعه على ذلك البخوي في المعالمر الما ينظر مقدمة تفسير البغوي (YN / (VY/ / (V)، وتاريخ التراث ).

الأحكام العـملية التي ترتبط بعباداتهم وعلاقاتهمه، وسلو كهم، فـاشتغل - زبحمه اللهُ ـ
بهذا، و كان له الأثر فين عدم:تفرغه، وانتطاعه لعلم التفسير ${ }^{\text {(1) }}$

الجانب الفقهي، وقدم غيره عليه في الجانب التفسيري.
فعنه قال : أعلم الناسن بالحلال والحـزام الحسـن ، وأعلمهـم بالمناسك عطاء بـن أبني
رباح، وأعلمهـم بالثفسير عكرمة)
ولذا عدَّالحسن فقيه البصُرة بلا مُنازع (T)، و قدل أثنى عليه الأئمة في هذا .



لاحتاجوا إلى رأية)
وكان قُتادة يقول : ما جالُست فقيهًا قط، إلا رأيت فضهل الحسن عليه ${ }^{\text {(0) }}$
وقال بكر بن غبد الله : الحمسن أفقه من رأينا(7)











وقلد فاق غيره من التّابعين في سعة علمه، وإحاطته بسائر الأحكام
فعن هطر ، قـال : كان عـلم عطاء في المناسـك، و كان علـم إبراهيـم فين الْصـلاة؛

> و كان علم صاحبنا في كل ؛ يعني الحسن (') .

وشاهد ذلك ما يجده المراجع لتفسيره، من كثـرة تعرضه لتأويل آيات الأحكام،
وبيان ما فيها من الأحكام، والفوائد الفقهية)
وهذا الاشتْغال كان من أهم الأسبباب في عدم تفرغه لعلم التغسير، وانصر افه
عنه، كما كان له الأثر الأكبر في قلة المروي عنه .
r -
فكان علمه - رحمه اللهـ في صحيفة(2) .

> وكان يقول عن نفسه : لولا النسيان كان العلم كثير|"(0) .
> (1) أعلام الموقعين (19/1) (19 المين
 فــن ذلك ما ورد في كتاب المنني في الفقه لابن قدامة؛ حيث روى عن الحـسن (Q|Y) رواية، في حين كـان المروي عن هـجاهد أقل من ذلك بـكثـير، روى عنه (YOV) رواية ، وعن قتـادة .




تاريخ الإسلام (ح ، 1 اهـ| ص or).



ومع أن كثيراًا من علمهـكان في صحيفة إلا أنه أمر بها فأحرقت، فعن سهلز بن الحصين الباهلي، قال : بعثت إلب عبد الله بن الحـسن البصري : ابعث إلي بكتب أبيكّك
 يصنع بها، فأتيت بها، فقال بلحخادم : اسجري التتور ، ثم. أمر بها فأحرقت غيز صحخيفة

## § ـ قلة أسفاره، ورحلاته :


 عهدك بالمدينة؟ قال : لنيالي ضْفين(r)

ثم إنه اشتغل في شبابه وصباه بالجهاد، فلم يطلب العلمم، ولمب يرحل فيه'(٪) فعن أبي معتمر قال : كانٍ الحسن قد أفنى عمره في الغزو ${ }^{\text {أل }}$ وأمنا المُحلة الأخيرة من عمره -وهي أطول المراحل (0) ـفقد استقر في البصترة، وْلم يخرج منها، بل إن خروجه إلى الأماكن المقدسة قليل، فلم يخرج إلا حاجًا، :ولم بـخـج إلا مرتين"
(1) طبقات ابن سعد (YE /V (Y) ، والمنتخب من ذيل المذيل (Y (Y) (Y) .

 كانت في غرة صفر سنة (





- ـ هييبته في قلوب تلاميذه :

فقَد قـذف الله الهيبة في قلوب تلاميذ هذا الإمام، فكان الواحد مـنهم يبقى الأيام، بل السنين لا يسأله عن المسألة مهابة له، يقول أيوبب السشتياني : كان الرجل يجلس إلى

الحمسن ثلات حجج ما يسأله عن المسألة هيبة لهـ
ـ 9 ـَلة اهتمام المشارقةة بتفسسيره :
كان اهتــمام وعـناية المفـسريـن من المُشـرق، بنقـل وروايـة مـا جـاء عن مـجاهـلـ،

هذه بعضى العوامل والأسبـاب التي كان لهـا الأثر في تقـليل اللنقل عـن هذا الإمـام رحمه الللّ رحمة واسعة .

أثره في بعض علوم القر آن :
أولاً : موقفه من النـسـخ :
عـني -رحــمـه اللهـ بععرفـة الْناسـخ، والمنسـوخ، ومـال كثيراً إلى الـقول بإعمالل، وإحكام كثير من اللآيات

والناظر في تفسيره يـجد ترادف عبارة الْنسـخ والا ستشاء عنده، وهذا الْتساهل كان
 (Y) على عكس المغاربة الذين كانت عنايتهـم في الدرجة الأولى بتفسير المـسـن وقد سبـى الإشارة إلى ذلك في مبحث كتب التفسير بالمأثور ص
 ومنسو خه لمكي، وجلدت أن الحسـن من مالل إلى إعـمال كثير مـن الآبات، ولذا روي عنه الثقول $=$ بإحكام (10) آية، ونسخ (V) آيات.

دارجًا في عبارات المتقدمين من السنلف .





ثم قال: : ثم نسخ واستينى من ذلك (0)، فقال :



## ثانيًا : معرفة المكي، والمدني :

كما كانـ رحـمـه اللهـ من المهتمين بععرفة المكي، والمدني، وقد عُني بتحـديد كثيز من


بهذا الجانب غنايته بتحليد بعضّ المستننى من سوز محدودة، ولم يتوسع في ذلك" (N) =
 (I) (IY (I) (Y)





(V) ( ( 1 ( )

فمن ذلك ما جاء عنه عند تفسير سورة غافر ؛ حيث قالل : وهي مكية إلا قوله :

وكذلك عند تفسيـره لسورة لقمـان قال : هي مكية إلا آية نزلت في المدينة، وهي

كما عني ـرحمه الله - بالإشارة إلى بعض الضوابط العامة في معرفة المكي من المدني
 آمنوا ثالثًا : المعرب في تفسيره :

يعد الحمسن كن قـال بوقوع المُعرب في القرآن، ولكنه اممتاز عن غيره من الْتابعين بعدم التوسع في ذلك، حتى إنه لم يرد عنه القول بوقوع المعرب إلا في موضع واحد من القرآن، وذلك عند تأويل قوله تعالى : هُ هَيْتَ لَكَ

قال : كلمة بالسريانية، أي : عليك(1)
(7) كمجاهل، وعكرمة، وسعيد بن جبير . . . وغيرهم.

 الإتقان ( 1 (rv^).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (O0) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( ) ( ) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) سورة يوسف آية (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

رابعًا : موقفه من الإسرائبيليات :
ومنا تميز به تفسير الحسن عن سنائر التابعين" ، بُعذه وإعراضه عن كثير من روايناتِ







 وكـان ـرحـمـه اللهـ يرد وْينكر، بعض الروايات الواردة في حق الأنبياء، ويغنـنر الآية بتفسير بعيد عن كل هذا:
 روايات بني إسرائيل، إلا أنهة قد وقع في شيء شي هي منها .
 (Y) سورة البقرة: آية (Y (Y) (Y)







(VON / / (V)

#  

انغرد الحِسن بالقول: بأن هذا كان في بعض الملل ، ولم يكن بآدم (Y)


وقال أيضًا : هذا في الكفار، يلعون الله، فإذا آتاهما صألَا هودَا ونصرَّا، ثم قالل : قال الله: :
${ }^{\text {(0) }}$
ومكا ورد عنه من إنكار لروايـات بني إسرائيل ، مـا جـاء عند تفسير قوله جل ثناؤه :



(Y)



قالل ابن كيّر بعد سوق تلك الروايات عن الحسن : وهذه أسانيل صحيحة عن الحسن -رحمه الله ـ

أورده السيوطي في اللدر، وعزاه إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ عن الخسن به (TYV./ (TY) .
سورة ص : آية (६ヶ).
(V) روي ذلك عن سعيد بن المسبب ، وغبره كما في الدر (V乏/V) .

 إتيان سليمان نساءه؛ فأنكره (1A£/V) .

وما يلفت النظر عند استغراض ما ورد عنه من آثار عن بني إسر ائيل هع قلتها إلا أن

 (i) إسهاب أو إطالة بذكر مشاهد ألقصة، وأحداثها

وفي ختام هذا المبحث، فبالتتبع لم ألجد له مـن الروايات الغريبة، أو المنكرة، ،إلا





 يقــرؤها، فإذا حـمـامة من ذهـبـ فيـهـا مـن كـل لــون حسن، قد وقعـت بين يـديه، فأهـوى إليها للِأخذذها، قال : :فطــارت فوقعت غير بعيد، من غير أن تؤْيسه من نفسهاه،
 قــال : فلـمـا رأت ظـلـه في الأرض، جللـت نفسـها بشعرها، فزاده ذلك أيضـا إعجابابًا







$$
(\lambda V / K Y) ،(\lambda \varepsilon / Y Y) ،(T Q / K Y)
$$

(Y) بعد تتبع تفاسير : ابن جرير الطُبري، وابن كثير، والسيوطي (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)

بهـا، وكان قد بعث زو جهـا على بعض جيـوشـه، فكتب إليه أن يســر إلى مكـان كذا


## 湶 摂 捒




 والسيوطي（107／V）．

## قتادة

 أبو الخطاب"( ، السدوسي البصبري الضرير الأكمه(2) ،

وسدوس هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن بكر بن وائل (0)
قالن ابن خلكان: وكان تابعيًا ، وعالًا كبير|" ${ }^{\text {(1) }}$


قال شعبة: نصصت على:قتادة سبعين حدينًا كلها يقول: سمعت أنس بن مالك()"







 ( ( ) السير (

وصـحـح أبو زرعـة سـماعهه من عبـد الله بـن سـرجـس (1) ، وزاد ابـن المـلـينـي أبـا
(r) الطفيل

روى عن سعيد بن المسيب، والحـسن البصري، وأبي العاليةة، وصفوان بن مُحرز، وأبي عثمان النهـدي، والنضر بن أنس، وعكرهة مولى ابن عباس، وبكر بن عبل الله المزني، وهلال بن يزيد، وعطاء بن أبي رباح، ومعاذة العدوية، وبشير بن كعب، وأبي الشُعثاء جابر بن زيد، و خاللد بـن عرفطة، و خلاس الهجري، وعـبد الله بن شــــيـق ، وعامر الشُعبي، و خخلّ كثير (r)

وقّ أخحذ عن الـُسن فأكثر ، يقول معمز : قال قتادة : جالُست الحُسن اثنتي عشُرة
سنة، أصصلي معه الصبح ثلالث سنين، قال : ومثلي يأخذ عن مثله(!)
والناظر في تفسيره يجد أثر ذلك الإكثار في الأخلذ عن الحسن و تأثره به(م)
كما أخحذ عن سعيد بن المسيبب وتأثر به أيضًا (1)





( ( $)$
 الأسماء واللغات (ov/r) )


 مجموع تفسيره، وقد تأثر به في الحرص على الأثر، والبعـد عن الر أي، في حين جـي جاء الذي يليه يحيى بن سعيل، فلم تزد نسبة ما روى عنه عن ( 17 , • ) من مجموع تفسيره .

## ما تميز به قتادة مما أثر في تفسيره :

كان ـرحمه اللّـ أكثر التابعين أقوالاً في التفسير، وقد سبق مجاهداً في عدِّ الآيات النتي تعرض لهها"()

وقد تيز ـ رحمه الله ــين مفسري التابعين بعدد من المميزات من أهمها ما يلي : أولاً: قوة حافظته :

اتفقت كلمة الأئمة علىى الثناء عليه في هذا الجـانب، وكان مضربي المثل فيني عصره(") ولعلنا نسوق طرنًا منز مذه التُهادات، التي تدل غلى ذلك: فعن معمر قال : تال محمبِ بن سيرين: قتادة أحشظ الناس (") وعن سعيد بن المسيب قال: : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة!8) .
 كذا، فقلت: كذا، وسئلت غن كذا، فقلت فيه: كذا، وقال فيه: ما كنت أظن اللّا خلفّ مثلك

وعن معمر قال: : قال قتادة لسعيد بن المسيب: يا أبا النضر : خذ المصعف، تال: :






 ( $\varepsilon \mathrm{V}$ )
 الـنظ، وذكر كبار الحفاظ (0.0) (1).

فعرض عليه سورة البقرة، فلم يُخُط فيهـا حرفَا، قال : فقال : يا أبا النضر، أحكمتُ؟ قال : ندم، قال : لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة"(1) وقال الإمـام أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لايسمع شيئًا إلا حغظه، قرىئ عليه صحيفة جابر مرة واحلدة فحفظها

وعن بكر المزني قال : من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدر كنا فلينظر إلى قتادة"(+) وكان من قوة حافظته يرغب عن تكرار الحديث، وفي ذلك يقول: تكرير الحـديث في المجلس يذهب نوره، وما قلت لأحد قُط : أعدْعلي (\&) . عن معمر قال جاء رجل إلى ابن سيرين، فقـال : رأيت حمامـة التقمت حممامة أخـرى التـــمت لؤلؤة فـخرجت أصـغـر ما دخلـت ، ورأيت حـمـامة التـقـمـت لؤلؤة فخرجت كما دخلت سواء، فقال ابن سيرين : الحمامة الأولى : الحسن يسمع الحديث، ، فيـجوده بنطقه، ثم يصل فيه من مواعظه، والثانية : ابن سيرين يشك فيه فينقص منه، ، والثالثة : قتادة فهو أحفظ الناس (0)

ولقد بلغ من شدة حغظه ـ كما يقول عن نفسه ـ آنه ما سمع بشيء إلا حغظه" ، ومع هذه الحـافظة الفطرية فقد كانت عنده الرغبة القويـة، والحرص الشُـديل على






الجنان (Yvv/ (
 اختطافًا، يأخذه العويل والزويل (1) حتى يحفظه (r) ،

وكان من اهتمامه بالحفظ وحرصه أن جعله مقدمًا على العبادة ، وفي ذلك يتولّ : باب من العلم يحـفظه الر جل لصـلاح نـفـــه، وصــلاح من بعــده، أفـضـل من عـبـادة حول (r)

وكان واعيًا لهلها المحفوظ ، فعنه قال : ما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه قلبي (غ،

(0) الحفظ

وقال ابن ناصر الذدين : قتادة مُُسر الكتاب آية في الحفظ(1) (v) وقال الزيلعي : هو أحفظ أهل زمان

أثر حافظته على تفسنيره :
إغا أكثرت من إيراد أقوال العلماء في سياق توكيد أهم صفة تيز بها هذارالإمام، هنا ترتب على ذلك من آثار في جـجوانب عديدة من منهجهه في التفسير، يتضح ذلك فينمـا


 (YVV/i) (Y) (

 (Vor، rli\&/() نصب الراية) (V)

# أ ـ بعده عن مخالفة الظاهر ، وقلة الاجختهاد ، والرأي في تفسيره(1) : 

كان لهله الحافظة أثنر واضحح في إبعاد كـيّير من تأويلات هذا التابعي عن التقسير
 القول برأيه، واجتهاده في كثير من المسائل ، فعن أبي هلال قال : سألت قتادة عن مسألة فقال : لا أدري، فقلـت : قل برأيك، قال : ما قلتـ برأيّي منذ أربعين سنة، فتلت : ابن كم هو يو مئذ؟ قال : ابن خمسين سنة)
وعن همام بن يحيى قـال : سمعت قـتـادة يقول : مـا أفتـيت بشيء من رأيي منذ
 القوية، يضـاف إلى ذلك ما اشتهو به من الحـرص علىى السـماع، ولاسـيمـا فيـمـا يتعلق بالتقرآن، فعن مـعمر قال: سـمعـت قتادة يـقول: مـا في الـقر آن آيـة إلا قل سـمعت فيهـا


ومن كانت هذه حاله من قوة الحافظة، وكثرة المحفوظ، فإنه يصعب عـليه آلن يتحرر ما حفظ، بل بند أثر ذلك واضحًا في تفسيره، فتتادة قلَّ مـا يخرج عن الأثر، فتتفسيره يغلب علـيه المسلـك النقـلي الأثري، وهـذا يفسـر لنا قلة تـعرضهه واعتـماده عـلى الاجتـهاد، وقلة (1) وهذا من المفار قات الرئيسة بينه، ، وبين شيخه الحُسن، الذي كان أسهل منه في هذا بكثير .


 المفسرين (ڭ/ \& \& )
 (1) ع/V) ( $19 /$ / 9 ( بلفظ : ما في القرآن آية إلا وقد سمعت نيها شيئًا من النكت .

تعرضه للآيات المُشكلة، وإبا كان جلُّهمه في حفظ الآثار والاعتماد عليها في تأويله. ولنا فمسن الظبعي مـا يلـحظه القـارئ لتفسيره من الالعتمـاد الكبير على المصنادر



## بـ ـاهتمامه برواية أسباب النزول:

وهذه الحـافظة قد أعانتـه على استـحضـار أسبـاب النزولن، والاعتـمـاد عليـهـا في

و كان لهلذا الاهتمام أثراْ في قوله بخصوص المعنى، في جملة من المنقولن عنه (0) ثانْيًا : إِقلاله منُ الروّاية عن بنـي إِسنرائيل :

(1) رجعت إلى تفسير الطبري، وقارنت بين مجاهد وقتادة في اعتماد هذه المصنادر، فوجدبت ألن المروي عن مـجاهد في اعتماد الحذيث جاء في في (Y0) رواية، في حِين كان اعتماد قتّادة عليّه في (

كان المرويِ عن قتادة يزيد غغن ( • • ) رواية .










ونقل الأخبار، وحب الآثار، إلا أنه في جانب الرواية عـن أهل الككتـاب تميز منهجـه بيزات لعل من أهمها :
أ ـ قلة تعرضـه للـرواية عن أهل الككتاب :

فعند مراجعة كثير من المواطن، التي سبق فيها العديد من الروايات الإسرائيلية لم


ب ـ مـخالفتـه لكثيـر من تـفـسـيرات التـابعـين بالروايات الإسرائـيليـة، وإيراده تفسيرًا بعيدًا عن تلك الروايات :
 قال : الرعد خلق من خلق الله، سامع مطبع" للّه جل وعز (r) .






 .
(Y) سورة البقرة: آبة (Y) (Y) (Y) الماطن

( ) ( ) سورة البقرة: آية ( $)$

 .(von / )

ولم يدخل في شيء منُ الإسبرائيليات في ماهية الرعد، أو في بيان المراد بالسكينة، أو ذكز المببب الذي من أجلهن جتل سليمان هذا الصرح من القوارير .

جــتحر جه من رواية الإِسرائيليـيات :
ويظهز ذلك للمتأمل في طريقة إير اده لها؛ حيث يُقدمها، ويصدرها بقوله: : ذكر لناّوالله
 والبيان، ومع هذا يختصر من هذا المُخفوظ، ويحتاطط، ويسوق طرفًا منه كشـاهد، و وهذا ئكُكد
 المنقو لات على الرواية فحسب، ولعلي أسوق طرفًا من الأمثلة المبينة لذلك :




 طالوت، فأصبح فينداره" (1) سورة النمل : آية (६؟) (Y)
 (
 (0) سورة البقرة: آية ( ( 0 ) (
 وعند اللقارنة باروي عن غيره في هذا الأثر يتضح الفرق واضساً جليَّ.
 لم يستطرد في بيان عظيم خلقهمّ، وما نقل في ذلك من روايات أهل الكتاب، إنا قال : ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام، وخلق ، ليست لغيرهم
 - منْ

قال : ذكر لنا أن طول السفينة ثلثمائة ذراع، وعرضها خمسون ذراعًا وطورلها في
السماء ثُلانون ذراعًا، وبابها في عرضها(8) .

وما يشار إليه في هذا الباب أنه - رحمه اللهـ قد روى شيئًا من الروايات الغريبة، وتد
 وبعضـًا من الموقوف على الصحابة ـ رضوان الله عليهـم - فيستأنس بهـذا أو ذاك فيروي شيئًا منها .

 ولد، فأتاهما الشيطان، فقال لهما : سمياه (عبد الحارث) ! وكان من وحي الشيطان،
(1) سورة المائدة: آية (YY).


(Y) سورة هود: آية (Y^).



$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأعراف: آية (•19) . }
\end{aligned}
$$

وأمره، و كان شركُا في طاغة، ولم بكن شرُكا في عبادة" (1)



 (


 . Tooris














 .ror.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة(ص): آية (Y) . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

أم سليمان، قتال : فبينما هو في المحراب، إذا تسورّ الملكان عليه، وكان الحصصمان إذا



 واحدة . . . وذكر الخبر ، ثم قال قتادة : فعلم داود إنا صُمد له ، أي : عني به ذلك (r) لم
 قال : إن سـليمـان أمر ببناء بيت المقدس، فـقيل له : ابنه، ولا يسـمع فيـه صـوت حديد، قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه، فقيل له : إن شيطانًا في البحر يقال له : صخر شبـه المارد، قال : فطلبـه، وكانت عين في البـحر يردها في كلِّسِبعـة أيام مـرّة، فنزح ماؤها وجعل فيها خمر ، فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمـر، فقال: إنك لسُراب طيب، إلا أنك تصينبين المليم، وتزيدين الجِاهل جههلاَ، قال: ثمر رجع، حتى عطش عطشًا
(1) سورةص : آية (YY).






إسناده (V/ 107).

 . (01/V)
(Y) سورة (ص) : آية (ץץ).

شديدًا حتى غلبت على عقله، قال : فأرى الحـاتم، أو ختم بـه بين كتفيه، فذلّ، جُـال : فكان مُلكه في خاتّه، فأتي به سليمنان، فقال : إنا قد أمرنا بيناء هذا البيت، و وقيلُ لنـا : لا يسمعنَّفيه صبوت خديذّ، قاله: فأتى ببيض الهـدهد، فـجعل عليه زجانجـة، فُجـاء
 فو ضعـه عليه، فقطعها به احتى أفضى إلى بيضه، فأخـذ الماس ، فجعلوأ يتطعونّن به
 فانطلق يومًا إلى الحمـام ، وذلك الشيطان صـخرّمعه، وذلك عند مقـارفة ذنب قارفـّ'فيه بعض نسائه، قال : فدخل ألحمام، وأعطى الشيطان خاتمه، فألقاه في البحر، فالتقمته سمكة، ونُزُع مُلك سنليمانٍ مـنه، وألقي على الثشيطان شبه سليمان، قال : فجاء فِقعد على كر سية. وسريره، وسُلِّط على مُلك سليمان كله غير نسائه ، فجعل يقضي بينـهم، ، وجعلوا ينكرون منه أشياء خُتى قالوا: لقد فُتّن نبي الله ، وكان فيهم رجل يشّبهونه بُعمر

 الشـمس، أتـرى عـلـيه بأسًا؟ . قال لا، قال : فبينا هو كذلك أربعين لِلة، ختى ووجد








ومن أبرز المعالم في تفسـيره وضوح الجُانب الـدعوي، والتربوي، والأثر البالنغ



وهذا المعلم في تفسيره ، قد استغرق أكثر اهتمام هذا الإمام ${ }^{\text {(Y) }}$
خصائص تفسيره :
من خـلال تتبع تأويله للآيات في ذلك، بجـد أنه اختصص بخصـائص استـفادها من
أستاذه الحسن البصري، وقلَّ أن توجد عند غيره، من أهمها:
1 ـ أسلوب الخاطبة والحوار في تفسيره :
فالقارئ لتفسيره يشعر بتلك الصلة الحية بينه، ويين قارئه، أو المستمع إليه ، وكأن القارئ لهذا التفسير يشعر بتلك الرابطة ، وبذلك الحرص من هذا الإمام على تلاميذه، وسامعيه، ، للتأثير عليهم وتربيتهم بهذا القول، والتوجه بالحديث، والتفسير إليهم، ووعظهم به.
=




> قبل ذلك، الدر (IVQ /V ).

(Y) ميث بلغ ما يزيد على ( الحسن في عدد ما روي عنه في جانب الوعظ في في التفسير ، والذي بدالي لي أن كثيراً سن هذه الآثآثار التفسيرية الوعظية هي من محفوظات قتادة عن شيخه الــسن، حغظها ورواها من تفسيره، واله أعلم.






المعروف، ويحثكم على اللضل(8)




 والعداوة!(1) (7)
(1) سورة البقرة: آية (YY£)

(Y (Y (YYV) (البقرة : آية (








## (YYO)

تفسير التّابعين
Y ـ أسلوب القـــم كتأكيد المُعنى المراد :

وهذا ما يدل على اهتمامه بذلكم التفسير الوعظي التذكيري، فكثيرًا ما يؤكد المعنى بقوله : إي والله، بلى والله، نعم واللّ، وغيرها من ألفاظ القسمر.
 الإثم ، والأذى (r)
 لكم ما في الأرض (8)
 غرُوا نبي الله، ولا وكل إليهم شُيئًا من أمر الله حتى قبضه اللهُ على ذلك (T) ، والأمثلة . على ذلك كثيرة)

ץ ـ شـدة عباراته على الخخالفين :
إضافة إلى مـا سبق، فإن كما تميز به تفـسيره الوعظي، قسـوته في العبارة على (1) سورة البقرة: آية (Y (Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقرة: آية (Y) (Y) } \\
& \text {. OAV (\&YV/1) تفسير الطبري (\&) }
\end{aligned}
$$


حاتز عن قتادة بثثله ( (£ / §) .



(
شيخه الخسن - رحمه اللّه ..

المحـالفين، فنجلد عند مرورْه بآيات وصف الككافرين والمنافقين، وغيرهم من المخالفين
يشتد أكثر 'من غيره عليهم في وصفهم وتأنيبهم، وزجرهم .

شديد القسوة في معصية الله، جَكِلْبّالباطل، وإذا شُئت رأيته عالم اللنبانن، جاهل العمل، يتكلم بالحكمة، ونِعمل بالخطيئة) (r)
 نَرَّا"

تلك واللها أمنية الفاجر؛؛ كثرة الماله، وعزة النفر (2)

 خَثْيَّ الللَّهِ قال :



مع قساوتها وصلابتها(V) .
(1) سورة البقرة: آية (Y • ) ؛

(ץ) سورة الكهف: آية (Y؟).
(0) تفسير الطبري(Y\&V/10).
(T) سورة الحسر : آبة (YI).
(or /YA) تفسير الطبري (V)

تُرَبابُ هَها ؛ ؛ قال:
هو الهالك المفر ط العاجز ، وما يُنعه أن يقول ذلك، وقد راج عليه عورات عمله ، وقد استقبل الر حمن، وهو عليه غضبان، فتمنى الموت يومئذ، ولم يكن في الدنيا شيء
أكره عنده من الموت(r) .

## ₹ - جمال العبارة، وصدقها، وتأثيرها في وعظه :

وعند تعرضه لآيات ذم الدنيا. يرد عنه ذلك بأجمل عبارة، وأكثر ها تأثيراً، فمسن




لـلاجة الآخرة(5) .
 الْخَالَةِ 1 (0) " قاله:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الْنبأ : آية (• ) (Y) } \\
& \text {. (Y (Y) تفسير الطبري) (Y) }
\end{aligned}
$$

ولمزيد من الأمثلة يُنظر تُفـير الطبري الآثار ذات الأرقام:


قورة الحلاقة : آية (Y) (Y) (Y) (Y).

إن أيامكـم هـلذه أيام خـاليـة هـي أنيام فـانيـة، تؤدي إلى أيام باقيـة ، فـاعـملوا في هله
الأيامَ، وقدمو| فيها خيرًا إن استطعتمه، ولا قوة إلا بالله(1)
ه ـ الوعظ في آيات الأحكام :

يفسر تلك الأيات مبينًا الحـكم الفقهي المستنبط ؛ وْالرأي المحختار فخسبب، بل كان يزيد غلى
ذلك بربطه بالجـانب اللدعوي التـذكيـري، فـمن ذلك مـا ورد عند تأويل قوكله جلز وعـلا :

علـم الله أن ستكون حقوق، فـأخلذ لبعضهم من بعض أثقة ، فخذوا بثقة الله ، فـإنه أطوع لربكم، وأدرك لأموالكم، ولعـمري لئن كان تقيُّا لا يزيده الكتاب إلا خيرير|"، وإن



اتقى اللهُ شُّهلد في شهاذته لا ينقص منها حقّا، ولا يزيذ فيها باطلاً، اتقى اللّه كاتبَ



(Y)

THY (7V/7) تفسير الطبري (Y)

(0) تفـير الطبري ( ( ) (
 . . . . . .

## 7 ـ الدقة في استنباط الفوائد الدعوية :

وهذا المنهج الوعظي جـعله يتمـيـز بدقـة اسـتنــاط كــير مـن الفوائد الدعـوية من

 فلعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر كمن رجع من أهل الكتاب، إما آمن من أهل الكتاب رهط يسير
 أكره عليه هذا الحيُّمن العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم
 يُعتنواعن دينهم، فيخلَّى عنهم
 أمـر الله عز وجل نبيه



$$
\begin{aligned}
& \text { وزاد ألمسير (1) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$



 سورة آل عمران: آية (109) ).






فما بأل أقوام يتكلفون علم الناس؟ فـلان في الجمنة، وفلان في النار! فـإذا سـألـت






والآخرة(1) "

## - V اهتمامه بأمثال القرّآن :


(1) سورة التوبة : آية (1 • 1) .
(Y) سورة الشعراء: آية (Y) (Y).
(Y) سورة هود: آية (К7).
( ( ) ( ) (
r| (1)، والبحر المحيط (0/0 4r) .
سورة نوح: آية (IY).






بأمثال الـقرآن شر حُا، وبيانًا، واستنباطاً للفـائدة والعبرة، بل فاق غيره حتى في عدد الأمثال التي عرض لها بالشرح والتفصيل، وبذلك تميز عن غيره في هذا كمًا، ونوعًا ، ونسوق بعض الأمثلة الدالة على ذلك :






متحيرين (Y)



 احترقت جنته على بقية ذلك، كأحوج مـا يكون إليه، يقول : أيحب أحـدكم أن يضلَّ عنه عمله يوم القيامة كأحوج ما يكون إليه

> (1) سورة البقرة: آية (19).

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 609 \text { (ro• / (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة: آية (YTY) (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) سورة العنكبوت: آية (٪) ). } \\
& \text { (0) تفسير الطبري( 7.99) (0\&V/0) }
\end{aligned}
$$






 ولا يصل إليه ذلك حتى يوبت غطشَّا(1)

## 1 - عنايته بعلم المناسبات :

وكان لهذذا النهج الدعغوي عنده أثره في اهتمامه بيبان تناسب الآيات، وأنسرار





(1) (1) سورة الرعد : آية (1) (Y)
(Y) تفسير الطبري (Y)

 أكتر انتابعين في هنا .
(Y) سورة البقرة: آية (Y) (Y)

 في أوله (19V/1).

 الشرك بالها أكبر من القتل (1) .

 مغغرة لفحشائكم، وفضلآلفقركم ${ }^{\text {(8) }}$


الْكَاَفرِرِين غَيْرِ يُسِيرٍ

وأختم هذا المبحث بالتأكيد على الأثر الواضح للإمام المسن البصري في قتادة ، وخاصة في جانب التفسير الوعظي الدعوي، فعند المقارنة بين تغسيري هذين الإمامين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة: آية (Y|V). } \\
& \text {. } 90 \text { (rll/₹) (Y) } \\
& \text { (Y) (Y (Y) ) . }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { سورة المدثر : آية (9) . } \tag{0}
\end{align*}
$$

 بلفظ مقارب(



بجل أن من أهمم أو جه التشـابه بينهما:في التفسير الاتفاق في هذا الجانب (1"، فُكان لطوّل
الملاز مة والمحجالسة أثر في ذلك .
فعن معمر قـال : قالل قتـادة : جالست الحـسن اثُنتي عشرة:سنة أصـلي مغـه الصـبتح

وقّد سـاعدته حـافظته على حفظ كثير من أقوال شيـخه، وسو قها أو روايتجها بعـبازة
مطابقة، أو مشابهة(") ولذا علده الأئمة من أكبر أصححانب الحمسن (\&)
 من تفسيره، مثل : توسعه في الننبـخ، والإسـرالئيليات، وعحدم إكثاره منها، وعدم تأوّيل آيات الأحكامَ والتز امه بظاهر النص في تفسيره، وعـلم مـخالفته، ونلاحظ في المنسنائل

 ينصرون، وبههم يرزقون ، كلُما مـات منهم أحدل أبلدل الل山 مكانه رجحلاُ، قال قتاذة: وواللّ
(0) إني لأر جو أن يكون الـلحسن منهمْ

رابـعًا : أثرْ في بعض ععلوم القرآن :
 (i) من المعالم البارزة في تفسير الحسن وضوح الجـانب الوعظي والتذكيري في تفسيره ، وقتادة قذ
 من المْخاطبة للمسامعين، وتأكنِّ كثير من المعاني بالثقس ط (Y) والثقات (
(Y)



القر آن"'وخاصة ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ، ومعرفة المكي والمدني، ونزول القرآن . أ ـ تو سعه في النسـخ :
قتادة من أوائل من ألف في هذا العلم(ث) ، ومن أكثرهم توسعا(r) وعناية به، فقد عدَّ رفع دلالة العام، والمطلق، والظاهر ، وغيرها، إمـا بتخصيص ، أو تقييد، أو حمل

 العكس من ذلك فأكثر التابعين أعمل الكثير من الآيات





 هو أكثر التابعين توسعاً في هذا الباب ، وقد راجعت في ذلك كتابي (الناسـخ والمنسوخ) لأبي










 بآية السيف

 من الكفار ، والمنافقين، فلعل هذا نتاج ذاك(1)














 ذلك بسلك ابن المسيب، وخاصنة أن تنادة قد روى كثيرًا من أقوال سعيد بن المسيب؛ "التي قانل فيها بالنسخ، كما أن ابن المسيب هو الشيخ الثانياني القتادة .
(V) سورة البقرة: آية (7 • ).

قال : آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي(1) . وأكثر النسخ ورودًا في تفسيره نسخ الترآن بالقرآن، وأمـا نسخ القرآن بالسنة فلم أجد له قو لأ في ذلك.
ب ـ أسبـباب النزول : عني -رحمـه اللهـ بأسباب النزول (r) عناية كبيرة، وأكثر من إيرادها في تفسيره، ولعل مكا أعانه على ذلك، تلك الحـافظة التي متع بها ـ وخاصة الن أن أسباب النزول علم قائم على الرواية .
جـــالمكي والمدني


 اللسورة، قلَّمن اهتم به من التابعين غير قتادة .



> آخر الآية، وسائرها مكية (0) .


المسن (ץ • , • ) من مجموع تفسيره، وعن مجاهد (0 • , • ) من مجموع تفسيره .




$$
\begin{align*}
& \text { يرد عن ابن جبير إلا قو لان في ذلك . } \\
& \text { سورة الأُرافـ : آية (بآ1). } \tag{£}
\end{align*}
$$

 فتح القددير (IAV/Y) .

ومنه ما ورد عنه في تحديد سورة يونس ؛ حيث قالل: إنها مكية، غير بــالاث آبانت
 ذلك من الأْمثلة)

كما ورد عنه التحديد الجام لسنور القرآن، فعن همام قال : قال قتادة : اليبقرة، وآل عمران، والنساء، ،والمائدة، والأنفال، وبراءة، والرعد، والنحل، والحـجر ، والنؤزّ،

 قالل : هذا مدني، وبائر القر آن مكي (0)، هذه بعض أهم ما تميز به تفسيره . أسباب كثرة المنقول عنه في التفسير :

وكما سبق فيماً مضى منِ التول أُن قتادة من أكثر من تُعرض للتَفسير من التابعينِ؛
وأحسب أن ثمة أسبابًا كانت وِراء هذه الكثرة في المروي عنه، من أهمها:
1 ـ عناية تلاميذه بنقل بتفسيره :
تخصص بعض تلاميذه رحمه الله في رواية تفسـيره، والــعناية به، كبــعـيلـن بن أبيْ عروبة، ومـعمر بن راشـل؛ وكان لهـذا الاهتمام والعناية أكبر الأثر في انتشـار هنذا التتفسير، وعند المراججعة لتفسيره نجد أن أكثر هذا التأويل جاء من طريق نععيد بن أبني

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة يونس : آية (9) (Y). } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$





سورة التحريم: آية (1) (Y) (Y)


عـروبة(1) ، الذي عده بعضى الأئمة من أحعظ أهـل زمانه( () ، بل قال عنه ابن معين : إنه من أثبت الناس في قتادة)

وقـال عنه أبو حـاتم: من أعلم الناس بحـديث قتادة" ") وقـال أبو داود الطيـالسيي:
كان سعيد أحفظ أصحابِ قتادة)
وقال علي بن المديني : أصسحاب قتادة ثالاثة : سـعيد، وهشام، وشعبة، فأما سعيل

وكان قتادة يحس من سـعيل هذا الالهتمام والإنتـان لحـديثه، فقـد روى ابن الملديني بسنله عن جرير قال : كتب إليَّيعلى بن حكيـم أن سل قتادة عن حديث ثُم اكتب إلي ‘ فأتيتـه فقـال : ائت سعيلد بن أبي عروبة فقـد أخـلذ حـديتي، يملي علـيك، ثمم ائتني بهـا، فأتيت سعيدأ فأملاها عليَّ، ثم جئت به قتادة فما غير هنها إلا حرفين













. المعرفة والتاريخ (ی9/V) (V)

وأمنا الراوي الثاني : فهو معمر بن راشد الأزدي الذي سمع من قتادة كما يقولن من نفسه: سمعت وأنا ابن أربع عشُرة سنة، فمـا شيء سمعـت في تلك السنين إلا وكأنا
مكتوب في صدرين"(1).

 الزهري، ومن أهل مكة: عمرو بن دينار ، ومن أهل البصرة: قـتادة، ويحيى بن كيّير،


إلى أحد عشر رجلاً؛ وذكر مُنهم سعيد بن أبي عروبة، ومععمر بن راشد(")

 الربيع بن صبيح بالبصرة، ثُم سعيد بن أبي عروبة بها، ومعمر باليمن، وابن جرئيج بكة با

ومع هذا التقدم لهذين الراويين في الحفظ، ، والإتقان بعامة، ولاسيما ما زورياه:عن قتادة بخاصة ، وكذا تفرغهمانا واهتمامهما بنشر مـا أثر عن قتادة، ، فإنه يضاف إلى ذلك



 فقد اعتمد على هنا الطريق كثيراً . ( $V / V$ ( V )



عناية تلاميذه بروياته مالم يتيسر لغيره، ولذا كثرت الرواية عنه .

> Y ـ حضه على الكتابة :

فعن أبي هلال، قال : قيل لقتادة: يا أبا الخطاب أنكتب ما نسمع؟ قال : وما يْنعك

وَلا يَنْسَى مهُ (1) "

ـ
ومما ساعد على انتشار علمه كثرة تنتله في البلدان، وحرصه على التلقي، والأخذ عن أئمـة تلك الأمعـار ، فعن معمر قال : أقام قتادة عند سعـيد بن المسيب ثمانيـة أيام، فقال له في اليوم الثامن : ارتحل عني يا أعمى فقد أنز فتني (r) ولذا كان سعيد بن المسيب يقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة" (ث)
 الكوفة، فأردنا أن نأتيه فقيل لنا : إنه يبغض عليّا رضي اللّه عنه فلم نأته ، ثم قـيـل لنـ النا

لقاء السُعبي فلم يجده(0) ، ورحل إلى واسط وتوفي بها(1) .


$$
\text { ( ( } 0 \text { ) . . / / / }
$$


صحيح مسلم(r/10 10.
§ ـ تعدد مصادره :
وهذا مكا ميز قتادة بين عموم التابعين، ولعل لقوة حافظته، وتأخر وفاتهه، و وكتُرة

 صحابيًا، وتابعيًا (1) ولم يقاريه في هذا العدد أحد من التابعين .


 وحاصل القول أن قتادة فاق غيره من التابعين في تعدد مصـادره، وكثرَّ شيوخخه واهتمامه بالنقل عن عدد كبيرز من الصحابة والتابعين . ولذا عده كثير من الأئمة من أعلم الناس بالحلاف.


> تجد من يتقدمه( (1) .




ابن جبير (ץ • , •)، وغيرهم دونهم في ذلك.

روى (YV, • ) من مجموع تفسير سعيد البالز ( (IA) قولاَ في تفسير الطبري .


وعن سعيد بن المسيب قال : لم أر أحدَا أسأل عما يُختلف فيه منك" (1)

$$
0 \text { ـ حافظظته : }
$$

ومن الأسـبـاب ـ التي أدت إلى كـثرة المروي عنه ـ ـــوة حــافظته، وبروزه في هذا الجانب، بل وتقدمه على غيره فيه؛ فإن هذه الذاكرة المتقدة ساعدته على حفظ كثير من الأحاديث والآثار، التي استعـان بها في تأويله لكثير من الآيات، وقد سبقتت الإشـارة إلى ذلك.

لذا فقد وجدناه من أكثُ التابعين حفظًا، واهتمامٌا واعتماداً على المصدر الثاني من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة، وكذل العتمـاده على المصدر الثالث، وهو وهو تفسيره با ورد عن الصـحابة وكبـار التابعين ، هذا المحفوظ سـاعده في كثرة تعرضـه وتفسيره لآيات كتاب الله.

## 7 ـ سبقه في علوم اللغة:

ومن الأسباب التي قدمته في علم التفسير تقدمه في معرفة اللغة واطلاعه الواسع على لغات العرب.

أما تقـدمه في مـعرفـة اللنـة، فقـد قـال الإمام اللذهبي : ومع حفظ قتـادة وعلـمه
بالحديث كان رأسًا في العربية، واللغة، وأيام العرب، والنسب(1) .

ويثني عليه القـفطي (r) بقوله: تابعي بصري مُقدم في علم العربية والعرب، عالم
بأنسابها، وأيامها، لم ئأت عن أحد من ذلك أصح ما أتى عنه في علم العربا هـ هـ
. (YV7/0) (1)

 وينظر إنباه الرواة ( (Y/ (Y)، والمزهر للـيوطي (

بريداً إلى قتادة، فيسآلانه عن ذلك (1)


ويقول همام بن يحيى :
وعن سعيد بن أبني عزوبة قال : قيل لـقتادة: ماللك لا تروي عن نافع وزويـت عن
غيره؟!



(أحداً من أهل دهره
وعن ابن أبي عروبة قالل: كان قتادة، ربـا حذثني بالحديث، فينشد بعده بيت شُعر
أو بيتين






والثّقريب( (77) .
(IY) (V)



والمتأمل لتفسيره يجد شاهد ما ذكره الأئمة من تقدمه في معرفة لنات العرب، فيمن


ولا ينبغي (r)
 تقولها: طهر ثيـابك، أي من اللذنب(غ) ، وفي رواية عنه قال : طهر ها من المعاصي،


قالو1: مطهُّر الثياب(0)

 وكان ـر رحمه اللهـ من أكثر التابعين اهتمامًا بيبان امُتقاق الأسماء، فعند قوله جل وعلا :
(1) سورة الزخرفف : آية (A1) .

 (Y£. $/ 0$ )

$$
\text { ( }{ }^{\text {( سورة المدثر : آية (ع). } . ~}
$$





(4) سورة القارعة : آية ( (1/ 4).





أحياه بالإيان(8) .


وبالإضافة إلنى ما سُسق فمنز أسباب الككثرة:

## - عنايته وحرصه على بينيان وتفسير آيات الوعد والوعيد :

فقلَّأَن توجذ آية فيهاوعظ، إلا ويعظ بها ويذكر ، ويأتي عنه فيها العديد من
سورة البقرة: آلية (TY) .
 به (1Ar/ (1)

 (
 ( (1AN/r)
(0) سورة آل عمران : آية (\$7) (\%)
(7) تفسـر الطبري ( 7 (

 (IYV/N)
 قتادة به (Y / / (Y).

والمراجع لسيرته، يجد أنه لم يرد عنه في الناحية السيـاسية شيء، بل عـاش حيـاة سالمة هادئة، ولم يرد عنه أي ذكر في فتنة قط، ولا خرو

 متميز بين سائر التابعين في البعد عنها وقـ وهب نفسـهـ - رحمـه اللّـ للعلـم والدرس، يقول مطر الوراق : ما زال قتـادة

$$
\text { متعلمًا حتى مات" } 9 \text { ـ تأخر وفاته : }
$$

وهذا مما ساعده على انتشار علمه، وكثرة الآخـذين لتفسيره، فقد توفي سنة سبع


## * *

(1) وقد كان جلُُتفسيره في الوعظ والدعوة؛ حيث بلغ (IV , • ) من مجموع تفــيره كمـا سبـو

بيانه
كما جاء بيان ذلك فيما مضى من ترجمة المسن ص (YY (Y) .
( التهذيب) ( H ( H ( H )



## أبو الهالية

هو أبو العالية ، رُفيع الزياحي (1) - بكسر الراءـ ـنسبته إلى قبيلة رياح، بطن من تُميم، وأبو العالية الرياحي ينسب إليها ولاء"، واسمه رفيع بن مهران؛ مولى امرأة من يزبوع

 !

حاز أبو العالية قصب البسبق في القراءة، حتى عدّه بعض الأئمة من أكثبرهم غِلمًا

 ألثوري




 وبغية الطلب ( ( ) / (


أعلم بالقراءة (Y/ (Y ) . .

ولعل من أسباب ذلك ، أنه قرأ على سيد القراء أبي بن كعب(") ، ولازمه(") .
 لكتاب اللهّ أبي بن كعبا1)

وقرأ على عمر أكثُ من مرة ؛ تتول حفصة بنت سيرين : قال لي أبو العالية: قرأت
القرآن على عمر ثلاث مرات" (4) .
وأخذا القراءة عرضًا عن زيد بن ثابت، وابن عباس (0)





 أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، أخرج ج منها ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم كثيراً، كما أخرج منها الحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده، ينظر الإتقان (Y/Y Y Y (Y).
 .rval(770/0)

 (VV) والأصبهاني في المبسوط في الثق اءات العشر بلفظ أربع مرات (Y (Y) (Y)

( ( )
 المفسرين للداودي (IVr / ) .

يقتلوا صاحبهم، ويفعلوا مبا فغلوا، باثني عشرة سنة (يعني: قبل أن يقتلوا غثثمان)"؛ "
 بسنة)

أراد عدَّسور القر آن وآياته وْكلماته وحروفه(r) .

وشاهد ما ذكرت تقديُ بعضن الألمة له من ضنف في طبقات القراء؛ 'حيث جعلوه


 الاهتمام بإير اد منطوق القراءهة، كما بجده عند غيره من الكابعين (0)



. ( Y ) $\mathrm{Q} / \mathrm{l}$ ( $)$
( ) كمـا بجد ذلك عند الإمام الـذهبي في كتاب مـعرفة البقراء الكبار ؛ حيـث عداًّابا العـالية في ألطبقة الثانية، ولـم يذكر في هذه الطبقة أححلًا من المكثرين من مفسري التابعين، وإبـا ذكر في الكطبقة

 كالحسن، وقتادة، وغيرهمب.
سورة البقرة : أية (• (Y) .

الْغَمَامِ"، قال : تأتي الملائكة في ظلل من الغمام، ويأتي اللهـ عز وجل ـ فيما شاء" .


 مثقلة جعلنا عليها مترفيها : مستكبريها

## تأثره بالمنهج الّمكي :

ومما يلفت النظر عند قراءة تفسيره، أن أبا العالية مـع أنه من مفسري البصرة، وعمن عاش ومات فيها، إلا أن تأثره بها كان قليلاَ، إذا ما قورن بأثر المدرسة المكية فيه، فقّد قال بقولها، ومال إلى رأيها في كثير من تأويلاته. ولعل من العوامل ، والأسباب التي أثرت عليه، كثرة تردده على مكة ؛ فقد حج إليها ستًا وستين حجة(1). وكان ابن عباس يدنيه ويقربه منه، يقول عن نفسه : كنت ألزم


(Y)



$$
\begin{aligned}
& \text { في شواذ القرآن من كتاب البديع (1) ). }
\end{aligned}
$$

(0) تفسير الطبري (10/00) (00)، وأورده السيوطي في اللدر ، وعزاه إلى ابن جرير ، وابين المنذر، وابن

 يحج إلا مر تين، ولم يلق ابن عباس، كما سبق بيانه .

ابن عـبـاس، فيـرفعني على السرير فتـغـامزبت بي قريشُ ، وهم أسـفل من السـرُيُر، ، يقولون: يرفع هذا المولى علىى السزير، فقطن بهم ابن عباس؛ فقال : إن هذا العلمبيزّيد
الشُريفـ شُرفًا، ويجلس المملوك على الأسرة"(1) .

وكـان يقـول: كـان ابن عـبـانس يُعلمنا اللحـن (يعنبي : الإعراب)؛ لأنْه به يظهـر

 تعلق بالتفسير الوعظي .
 المدرسة البصرية بإكثارها من الوعظ والتذكير ، على يد المسن خخاصة أو منن تبعه في
 المنكر ،وأدركنا الخلير ، وتعلمْنا قبل أن يولذ الحسنين
 وعليه ثيابصوف، قال له : هنا زي الرهبان! إن المسلمين إذا تزاوروا تجملو الم





 الطلب(ی/ דیی־).

وخالف منهج المدرسة في الحرص على كثرة التذكير بنصوص الوعيد والتخويف،
 نعمة يحمد اللهّ عليها، وذنب يستغفر الله منه(1)
وهذا وغيره من الأسباب التي ميزت تفسير أبي العالية، وجعلت له منهاجًا خاصًا انفرد به عن أصحابهـ .

## جوانب تأثره بالمنهجع المكي :

ولعلي بعد هذا أذكر أهم الجوانب التي تأثر فيها أبو العالية بالمدرسة المكية :
1 ـ ـاهتمامه بتأويل مشكل الآيات وقوله بقول المكيين في تبيبن مشكلها :

 ير اك أحد من خلقك إلى يوم القيامة(r)


 (Y) سورة الأعراف: آية (Y (Y) (Y) (Y)



10.45 إلى 10101).
سورة يونس : آية (^9).

العالية به، ( / Y^0).

 البصريين لاسبما الدسن.

Y Y

في القر آن كله

يقين



.
ومال في هـا القليل المبروي عنه إلى رأي المكيين (A)، فعند قوله تباركوتعبالى :
(9) ${ }^{\text {a }}$
(1) (1 (1) (1)


(६) سورة البقرة: آية (₹ (₹).


( ( ) (





قال : لا يكون رفث إلا ما واجهت به النساء(1) .



## ع ـ تساهله في رواية الإِسرائيليات :

كان عدد المنقول عنه كثيرًا إذا ما نسب إلى مجـموع تفسيره، وإن كان غـالب ما جاء عنه في هذا من الروايات المقبولة، وحرص في نقلها على الاختصار (8) ما ما ه ـ بعده عن الأهواء :

تيــز ـ رحـــــه اللهـ بيـعـده عن الأهواه، والنحل ، التي كانـت منتشرة بالبـصـرة كالحرورية، والقدرية(0) ، وكان يقول: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنا عنه، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضضاء بينكم،، فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن أن
 الآثار ذوات الأرقام (I) rove ،rovr ، rov ، بخلاف مذهب ابن عـمر ، ومـحمد بن كعب



(Y) تفسير الطبري (Y) (Y) (




 ويأتي لذلك مزيد بحث عند المديث عن منهجهم في آيات الاعتقاد ص (N|E) .

بثتل (يعني : عثمان) بخـمسِ عشرة نشنة(1)

والابتلـ| (r)



 أبي رباح •واللّه أغعلمم

ألمسبابـ ولة المهروي عُنه فُي الْتفسير :



الأسبالب الْ ئيسة فيـي ذللك ها يلحي!
1 ـ ققالة الرو اة عن أبية:لعاليـة :
 (0)
( (1).

$$
(r \mid \dot{\lambda} / r)
$$




$$
(r \mid r / \varepsilon)
$$


قتادة (orvq)، قّو لا"، وعن الخحسن البعري (l£AV) قو لV.

Y ـ جـل تفسيره جاء من رواية الربيع بن أنـس (1) :

وفي هنا يقول الإمام اللذهبي : سـمع أبا العـالية، وأكثر عنه (ث)؛ بل إن كثــيرًا من الأقوال المروية من تفسير الربيع، هي في الحمقيقة من تفسير أبي العـالية، وليست من تفسير الربيع

ولذا فإنه لو أضيف كثير من تفسير الربيع لأبي العالية لكان من أكثر التابعين بعد
المشاهير منهم

## Y - حبه للخفاء :

فقد كان ـرحمه الله يؤثر عدم الظظهور ويحب الحفاء، ويكره جلبة النـاس، و كثّرة السـائل، والمتعلم، ويؤثر الإقـلال من الفتوى، والبعـد عن مـجـالس العـامـة، وكان إلذا
 رئي في ثوبي مداد قط(1) . ع ـ كـراهيته لكتابة العلم :
فعن أبي خلمدة قال : قلت لأبي العالية : أعطني بعض كتبك، قال : لو كتبت شيئًا
(1) رجعت لتفسبر أبي العالية عند الطبري فكان (VA, • ) من مجموع ما روى عنه من طريق الريبيع ابن أنس يقول الداودي : لأبي العالية تفسير رواه عنه الربيع، طبقات المفسرين (IVM/ (IVY) .



 عتد الحديث عن المقارنة بين الربيع بن أنس وأبي العالية . كمجاهد، والحسن ، وقتادة .
 دمشق (YVY/T).


## ه ـ تشـدده في قبول الرواية :


 * فسمعئاها من أفووأههم (r)

وعنه قال : كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتققد من أمره صالاته، ففإن
 منه، وققلت : هو لغير الصالاة أضيع (8) .

وفاته :



$$
\begin{aligned}
& \text { وابن كثير (9)، وابن عساكر (1") ، وغيرهم (1). }
\end{aligned}
$$

 ص

الـدبي (Y) (Y)



 لابن قنفّذ (99)
(V)
( ( 1 ( $)$




## إنسماعيل الستکي

هو إسـماعـلِ بن عبـد الرحمـن بن أبي كـرية الســيـ، مولى زينب بنت قـيس بن
 حجازي، سكن الكوفة(0) ، وكان يقعد في سدة باب الجلامع بالكوفة، فسمي السدي("). رأى أبا هريرة(1) ، والحـسن بن علي (1) ، وابن عـمر (9) ، وسـمع أنس بن مالكّ،

 في تهنيبالأنساب(Y) / / (Y) )







الأنساب (Y/ \&1).

والـلسير (0/ \& Y Y).






ساق أبو نعيم بسـنده عن محمد بن أبان عن السدي، قاله : رأيت نفراً من أصـاباب


> وعِعداده في صنار التابْعيني(r)'

وثقه العجلي(") ، وأخمدل(3) ، وقال أحمدد في رواية عنه: مُقارب الخديثن، وقال


 التابعين في التفسير، ، بل كانّ من أكثر تابعي الكونة وقد نهج منهجا انفرد بُه عن غيره من أصحابه الكوفيين، ولعل من أبرز مععالم هنا

# مميزات تفسيزه، الثي أدت إلى انتشاره: 

$$
1 \text { - إِكثّاره في بابَ التفسسير (A) : }
$$


 (irv/r)
 ( $(\cdot \wedge / 1)$
( ( $)$






من إكثاره أن أنكر عليه بعض معاصريه من التابعين وعلى رأسهم إمام الكوفة في زمانه

 وعن عبد الله بن حبيب بن أبي ثاببت قال : سمعت الشعبي، وقيل له : إنَّ إسنماعيل
 بالقر آن

وقد ردعلى ذلك إسماعيل بن أبي خاللد (وهو من أعلم الناس بالشـعبي وأثبتهـم
فيه) (\$)، بقوله : كان السدي أعلم بالقر آن من الشُعبي (8) .
وقال الذهبيي : ما أحد إلا وما جهل من القرآن أكثر ماعلم
قلت : ولعل ما أنكره الشعبي على السدي هو توسعه في التفسير وإكثاره فيه. ولذا نجد السدي يرد هذا بقوله : هذا التفسير أخذته عن ابن عباس، فإن كان صوابًا فهو قاله، وإن كان خطأ فهو قاله( ${ }^{\text {(7) }}$

## Y Y تعلدد مصادره :

كان جل اهتمـام أصحاب أبن مسعود ـرضي الله عنه ـ ومن جـاء بعلهــم من تابعي الكوفة هو نقل، ورواية تفسيره، وانفرد السدي بإضافة مصدر آخر مهمّ، وهو النتل ،


(T) أخبار أصبهان ( / ع ع •)، ومعجم الآدباء (V/ ד ) .

والرواية من أقوال ابن عباسن، لا سيما ما كان منها في التفسير، فنقل وأكثث حتى أُنكر

 r ـ الاهتمام بالتفسير إلروائي :

برز السدي بين أصحابه في جانب العناية بالآثار المروية في التفسير، وأكثر من النتل عن الصحابة كابن عباسِ، وابن مسعود، وعن كبار التابعين من الكوفيين، كأبي مالك غزوان الغفاري ، وغيزه ؛ كما دأب على رواية قصص بني إسرائيل، ، وأكثرٌ من نقل أسبناب النزولن.

وحري بنا أن نشير هنا إبلى أن السدي من أكثر التابعين على الإطـلاق اعتمـاداًا غلى
تفسير الصحابة ؛ فقد روى الكثير منه، وغلب جانب الرواية في تأويله على اللذراية(1)" ومن خلال التتبع، والا'ستقراء اتضح لي جليًا أن جانب الرواية كان أغلب غلـلى


> فهذا العجلي يقول : عالكم بالتفنبير راوية له(r) .
ويقول حاجي خليفة : تفنسيز الندي على طريق الرواية(؟) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وغالب ما يرويه إسماعيل بن غبد الر خمـن السلي

(1) اجتهاده في التفسير كان قليلاً، وقل ألن ينغرد بشيء من التفسير، لم يببق إليه .




ولذا كان السدي أكثير العراقيين(1) رواية لتفسير ابن مسعود، وابن عباس، وقد روى ما يزيد عن ربع التُفسيـر المسند عن ابن مسعوده، وروى الكثيـر مـن تفسيـر ابن
 المحدثين صنيعه ذلك .

فقال الإمام أحمد: : إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قــ جعل له إسنادًا ، استكلفه(r)

## § ـعنـاية تلاميذه بـتقل آثاره :


 السدي(T)؛ حيث جاء من طريقه جل المروي عنه في التفسير .

0 ـ انقطاعه للتفسير ، وانتتغاله به :

 الأئمة ترجـمته باببراز تقلدمه وعلمه في التفسير، وذكر إمـامته فيه؛ فهـذلا العـجلي صدر ور ترجمته بقوله : عالم بتفسير القرآن (9) .
وقال ابن سعد : السدي صاحب التفسير (o) .
( (1)


( ) تاريخ الثقات (77).
(0) طبقات ابن سعد البِزء المتمم (1 (1) ) .
وميز الذهبي السلدي بقؤله: المفسنر المشهور (i)

 ملدرسة الكوفة أن تكون من أشهر المدارس ؛ ولم يكن نصيبه في هذا البابِ إلا أقلن من
 7 ـ اهتمامه بنقل أبسباب النزول :



 بالوقائع، وأيام الناس (r) . وقد اعتمد في تغسيره غلى معزفة أسباب النزول اعتمادًا جعله في عداذد المكثُرِين بين التابعين في هذا البابب(8)
ويشهد لهذا أنه كان يطيل في سرد البسبب، ويحرص إذا جاء في في الآية نهي أن يُيين





 عنايته بالأسباب.
تراجع الآثار في تفسير الطبري :
 . AYYV ،NI. I , VYYY GVVIV GYYH ،VIAH
(1) والإطالة في ذلك : العناية بذكر الأسماء والأماكن

بل وذهب إلى أبعد من ذلك ، فكان يجزم بأن الآية نزلت في كنا ، وكذا، ويتطع بذلك، وكأن الــارئ لتفسـيره لتلـك الآية يشـعر أن هذا السـبب أو ذاك كـان وراء نزول

هذه الآية فحسبب()

- V

هو أكثتر التابعين على الإطلاق في اتخاذ رواية أمل الكتاب مصـدرا اومعتمدأًا في التتفسير ؛ ولم يسـاركه بل لـم يقـاربه أحلدٌ في هذا، والعـجيب مـن أمر السـدي أنه عـاشى واستقر في الكوفة ، التي كانت من أكثر الملارس حذرًا وبعداًا عن روايات بني إسرائيلِ، ولكنه خـالف منهج تلك الملـرسـة وأورد المـلـيد من الروايات المنكرهة وكـان من أكثر التابعين تساهلاُ في ذلك

وأحسب أن هنا التوسع، والخوض في الثنـسير بعـامة، والإكثـار بن النمل عن بني إسرائيل بـخاصة، هو من أهـم أسباب إنكار الشعبي عليه .

وقـد فاق السـلي في تساهله هذا، حتى المشاهير هن رواة الإسرائيليات كـوهب بن منبه، وكعب الأحبار ، وعبد اللهُ بن سلام، وقد تتبعت المروي عنهم جميعًا، و ححاولت استقراء العلديل من كتب التفسير كالطبري، وابن أبي حاتم، وابن كثير؛ والنسيوطي؛ فو جدت أن السـدي أكثر منهم عدداّ، وأكثر تفصيلاُ وإغرابًا، بل إن المروي عن هؤلاء



$$
\begin{aligned}
& \text {.YV•Y ،Y६1^: : }
\end{aligned}
$$

( القرظي بنسبة (

المشاهير ـ الذذين تخصنصـوا في نقل روايات بني.إسرائيل ـ يعـد قليـلاٌ إذا مـا نسب إلـى مـا نقله السلي وروواه .

واختصن في كثير من روايتهبهالرغبة في إيراد تفاصيل القصص والاستطر اد في السبرّد، وألقص، وهذه صفة عامة في أغلب ما يرويه، ولم أجـد من شابهـه أو قاربه من مفسبرئي الكابعين: في هذا المنسلك، وهذا: المنهج من أهم ما يلاجظه الناظر في تفسيره ه.


 الطبري قصة سبب استنصار عيسي عليه ألسلام من استنصر من الحواريين، ففساق عن
 هو وأمه يسيحون في الأرض:، فنزل في قرية على رجل فضافهم وأحسن إلئهم :



 فإنه قد بلغت نوبته اليوم الذئي يريد أن نصنع له فيه، ، وليس لذلك عندنـ ونا سعة!
 لعيسى في ذلك، قال عيسيى: با أمَّه إني إن فعلت كان في ذلك شُرٌ . قالت : 'فلا تبالْ، ، فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا! قال عيسى : فقوليّي له: إذا اقترب ذلك، فاملأ قدوْرك



فلما جاء الملك أكل، فلما شُرب الخمّر سأل : من أين هذا الحمّم؟ قال له : هي من أرض كذا، وُكـذا. قـال الملك فإن خــمري أوتى بهـا من تلك الأرضى، فليس هي مثل

 وكان له ابن يريد أن يستخلفه، فمات قبل ذلك بأيام، وكان أحب الخلّق إليه ـ فقال : إن
رجلاً دعا الله حتى جعل الماء خمراً، ليستجابن له ، حتى يحيي ابني!

فدعاعيسى نكلمه، ،فسأله أن يدعو الله فيحيي ابنه ، فقال عيسى : لا تفعل ، فإنه


 إذا دنا موته يريد أن يستخلف ابنه ، فيأكلنا كما أكلنا أبوه! ! فاقتتلوا

وذهب عيسى، وأمه، وصحبهما يهودي . وكان مع اليهودي رغيفان ومع عيسى



 قال : ما كان معي إلا واحد. فسكت عنه عيسى، فانطلقوا ، فمروا براعي غنم، فنادى عيسى : ياصاحب الغنم، أجز رنا شُاة من غندك .

قـال : نعم أرسل صـاحـبك يأخـذها . فـأرسل عـيـسى اليـهـودي ، فـجـاء بالشـاة


 ابن مريم. قال: : أنت الساحر ! وفرَّمنه . قال عيسى لليهودي : بالذي أحيـا هذه الشـاة

بعـدما أكـلناهـا، كم كان معـك رغيفًا؟ فـحلفـ مـا كـان مـعـه إلا رغيف واخــن، فـمروا
 قال : ابعث صاحبك يأخذه ؛

قال : انطلق يا يهوديفُجئ به . فانطلق فجاء به . فذبححه وشواه وصاخب الـبنقر ينظر ، فقال له عينىى : كل ولا تكنـرن عظمـا فلما فرغوا ، قـذف العظام في الجللد، 'Aم
 أنت؟ قال : أنا عيسى قال : أنت السحَّار ! ثمم فرَّ منه .

قال اليهودي: ياعيسي أحييته بعدما أكلناه! قال عيسى : فبالذي أحيا الشـاة بعلذما أكلناها، والعجل بعلدما أكلنُاه ، كم كان معك زغيفًا؟ فحلف بالله ما كان معه إلا رغيف وإحد . فانطلقا، حتى نزلا قِرية، فنزل اليهودي أعـلاها، وعيسى في أسفلها ، وأخخذ اليههودي عصـا مثل عصـا عيُسى، وقالل : أنا الآن أحيي الموتى! وكان ملكُ تلك المُذينة مريضًا شديـد المرض، فانطنلق اليُهودي يُنادي : مـن يبتغني طبينّا؟ حتى أتى مُلك بُلك


أحييه.
فقيل له: : إن وجـع الملكُ قد أعيي الأطباء قبلك، ليس من طبيب يداويه، ،ولا يُفْي؛ دواؤه شيئًا إلا أمر به فصلبـ . قال : أدخـلوني عليه، فإني سأبرئه . فأدخل عليهه فأخخذ بر جل الملك فضربه بعصـاه ختى مـات، فجـعل يضربه بعصصاه، وهو ميـت، ،وِيْقول : قـم
 إن أحييت لكم صأحبكم، أتتركون لي صاحبي؟ قالو! : نغم ، فأحيا الله الملك لعيسنى ؛

 المفضل قال : حدثنا أسباط، :عن السدي ـلليهودي : أُنشدك بالذي أحيـا النساة والعُجل

بعدما أكلناهما، وأحينا هذا بعدما مات، وأنزلك من الجلـع بعدما رفعت عليه لتصلب،


 إلى المال، ويكره أن يعصي عيسى، فانطلق مع عيسى . ومر بالمال أربعة نفر، فلما رأوه اجتمـعوا عليه، فقال : اثنان لصـاحباحبيهـما : انطلتا فابتاعـا لنا طعامًا ، وشُرابًا، ودواب نحـمل عليها هذا المال . فانطلق الر جلانان، فابتاعـا


 والدواب بيني، وبينك.
فلما جاءا بطعامهما قاما فقتلاهما، ، ثم قعدا على الطعام فأكلا منه، ، فماتا. وأعلم
 فقال اليهودي: ياعيسى، اتق اللّو ولا تظلمني ، فإناها هو أنا، وأنت! ! وما هذه الثلالثة؟
 أخبرتك بصاحب الرغيف، تعطيني هذا المال؟ فقال : عيسى : نعم. قالن : أنا هو . قال وال عيسى : خذ حظي وحظك، وحظ صاحب الرغيف، فهو حظك من الدنيا، والآخرة.
 وهم يصطادون السمك، فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: : نصطاد السـمك . فتال : أفلا




ومع هذا التساهل والإغراقف في أير اد تلكّ التّفاصيل، والسرد الذي لا طائل تُتنه، ،و'لا حـاجـة للناس به، كـان السدي مكن تجـاوز إلى رواية بعض القصص، والمحكاياتب المنكرة،
 قاله : كان داود قد قسم الُدهر ثلاثلة أيام : يوم يقضي فيه بين الناسى، ويوم يخلو' فيه
 الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب ، فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال : يا رب إن المخير كله قلد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي؛ فأعطني مثل ما

 بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتل من ذلك بشيء.

قال: : يارب ابتلني بـثل مـا ابتليتهم به، وأعطني مشل مـا أعطيتهمه، قالٍ: فأوحى
 الشيطان قلد تمثل في صورة حمـامة من ذهب، حتتى وقع عند رجليهه، وهو قائم يصلئي،


 فاستترت به، قال : فزاده ذلك فيها رغبة، قال : فسأل عنها، فأخبر أن لها زوججًا، وأن زوجها غائب بسلحة كذا وكذ!ا؛ قال : فبعنى إلى صاحب المسلحة ألن يبعث أأهرياه، إلْى =


( $10 \mathrm{~A} / \mathrm{rr}$ )
(I) (I) (I)

عدو كذا وكذا، قال : فبعئه ، ففتتح له، قال : وكتب إليه بذلك ، قـال : فكتب إليه
 فكتب إلى داود بذلك، قال : فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، فبعثه ففقُتل المرة الثالثة، قال : وتزوج امرأته .
قال : فلما دخلت عليه، قال: لم تلبث عنده إلا يسيرًا، حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين، فطلبـا أن يدخلا عليه ، فو جلاه في يوم عبادته، فـمنعهـمـا الحـرس أن





 هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه، فأكمل بها نعاجي مائة، قال : وهو كاره؟
قال : وهو كاره، قال : وهو كاره؟

قال : إذن لا ندعك ، وذاك، قال : ما أنت على ذلك بقادر ، قال : فإن ذهبت تروم ذلك، أو تريد، ضـربنا منك هذا، وهذا، وهذا، وفسـر أسبـاط : طرف الأنف، وأِلـ،



 !إلا لحاجة منها، ثم يقع ساجداً يبكي، ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه، قال: : فــأوحى الله إليه بعد أربعين يومـا : يا داود، ارفع رأسك فقّد غفرت لك لك، فقال : يا رب

كيف أعلم أنك قد غفرت لي، وأنت حكم عدل لا تحيف في القضضاء ، إذا جأكك أمرْيا
 يا رب، سل هذا فيم قتلني؟ جالن : فأوحى إليه : إذا كان ذلك دعوت أهريًا فـأستتوهبك
 استطاع أن يكالأ عينيه من البسمأه حياء من ربه، حتى قبض
 كثيراً ما يورد الآيات القر آنية في ثنايا حـليثه ورووايته، وكأنه بذلك يرد على المنكرئين

 والاحتجاج بتلك الإطالة والتـفصُيل، ومن أمثلة ذلك ما جاء عنه غند تأويل فقوله بخل
 قـال السـدي : لما تاب الله غلى قوم موسى، وأحيا السبعيز اللذين الختارهبم مونبىى



 وبَين الْتْرمْ الْفَاسِقِنَ
(1) تفسير الطبري (I£V/YY).

10^) )، وغير ها.
(Y) سورة البقرة: آبِة (OV).
(Y) سورة المائدة : آلية (Y (Y).
( ( ) سورة المائدة : آية (Y0).


 سـميتـهم فاسقين ـفلم يـحزن ، فتـالوا: يا موسى، كـيف لنا باء هام هاهنا؟ أين الطعـام؟ فــــأنز ل الله عليهم المن فكان يسقط على شـجر التربنيبين، والسلوى ـوهـ وهو طير يشبـه
 سمن أتاه . فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟؟
فأمر موسى فضربـ بعصاه الحـجر، فانفجرت منه اثنتا عشُرة عينًا، فشر بـ كل
 فقالوا: هذا الظظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كمما تطول الصببـان، ولا



وخـلاصة القـول: إن مايؤخـلـعلى السـدي مذا التـساهل، والإكثـار في الأخـذ
والرواية عن بني إسر ائيل .

## ^ - تورسعه في القول بالنسخ

نأى السدي عن أصحابه الكوفيين، فتساهل في القّول بالنسخ، وادعى نستخ كتير

(Y) سورة البقرة: آية (OV).
(Y) سورة البقرة: آية (•T).

 ( ) من أمثلة هذا، يراجع تفسبر الطبري الآثار ذوات الأرقام .

يقول ابن الحُوزي : ومنّ نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي رأى منّ التخليط العجائب"() . . . إلى أن يقول:

وإني أعرضست عن ذكرِّ آيات ادعى عليهـا النسـخ من حكاية لا تحصل إلا تضـينيع





 أدري أي الأخلاط الغالبة حمـلته على هـا التخليط، فلما كان مثل هذا ظاهر الفــناد، ،



(• (1) سورة العُنكبوت : آية (0 ) .
(11 ) سورة البقرة آية:(1 OY).


$$
\begin{aligned}
& \text { (VT) (Y) (Yاسـخ القرآن لابن الجوزي (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء: آية (Y) (Y) } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سورة المائلدة: آية (7 ( } 7 \text { ( ) . } \\
& \text { (V) } \\
& \text { ( ( } \mathrm{CY} \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

## 9 ـ عنايته بعلم القراءات :

فاق اللسدي المتأخرين من الكوفيين في علم القراءات حتى عدّ من المتدمين في هذا الشأن في زمانه، فعن أبي بكر بن أبي داود قال : ليس أحد بعد الصـي





قال : من قرأها خفيفـة هم بنو مقرن، ومن قرأها بالتشــيد، أي الذين اعتذروا

$$
\begin{gathered}
\text { بشيء ليس لهم عذر بحق (1) ـ تأخر وفاته : }
\end{gathered}
$$

وأحـسب أن منا سـاعـد على انتشـار تفـــيـر السـدي في الكوفـة خـصـوصــا، قلة المتعرضين فيها للتفسير، وندرة المكثرين فيه ، مع ما ماعاحب هذا هـا من تأخر وفاته . فقد اتفقت كلمة كثير من الأئمة على أنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة ${ }^{(0)}{ }^{(0)}$

> (1) نواسخ القرآن (VV).








## عامر الشهبي

 :الشعبئ سبي جلولاء" ${ }^{\text {(1) }}$

وعده غير واحلد من الأئمة في الطبقة الثانية، من تابعي ملرسة الكوفةه" (V)





( ( ) الأنساب (Y)/V) (
(Y६7/7)، والمعارف (189).











(1) تمانية وأربعين صصحابيا

وكان لهذا الإدراك وكثرة السماع الأثر البالغ في تيز الشُعبي بمنهج أثري روائي،

الرأي والقياس (t)

## أسباب قلة المروي عنه :

المدرسة الكوفية التي عاش فيها ألشعبي، من المدارس التي تورعت عن الخوض في

 ومن خلال اللظر في أخباره، وتتبع آثاره، يظهر أن ثمة أسببابًا كانت وراء ذلك من أهمها ما يلي :
| ـ شدة ورعه، وكراهيته الإِكثار من التحديـ، ، والفتيا :
فقد بلغ الشُعبي -رحمه اللهـ الغاية في الاحتياط، والورع، وكان من أكثر التابعين ورعًا في هذا الباب، مع تقدمه في العلمم.
وعند النظر والمراجعة والتأمل للا ورد عنه من أقوال في سائر فروع العلوم الشرعية، بند أن هذا الاحتياط والورع كان سمة بارزة من سماته، بل كان ـرحمه اللهـ ينكر على غيره من الأئمة إكثارهم من التحديث، والفتيا.


 ماروي عنه في تفسير الطبري (1

فعن توبة العنبري(") تالل : قال لي الشُعبي : أرأيت حدبث الحسن (1) عن النبي

 وعن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : لو لقيت هـاـ ـ يعني الحـسن ـ لنهيته عن قوله :

إلا في حديث واحلـ (5).

ولما سئل غن قتادة ، لم ئيرض عنه بسبب كثرة تحديثه، و وقال: حاطب ليل ${ }^{\text {(0) }}$ وكان يقول: كره الصالحمون الأولون الإكثبار من الحبيث، ولو استقبلت من أمزي ما استدبرت، ما حدثت إلا:با أجمهع عليه أهل الحديث (1) .
 العدوي قال : سألت الشُعبِي عن حديث فحدثنيه، فقلت: إنه يرفع إلى النبي








 في سنته (

من دون النبي
وكان من طبع الشُعبي الانبساط في المديث مع تلاميذه، وأصحابه، فإذا جاءت
 الفتوى انبسط(
يقول ابن عون: كان الشُعبي إذا جاءه شيء اتقاه ، وكان إبراهيم يقول، ويقول(r) . وذكر الشعبـي وإبراهيم عند ابن عـون، فتال : كان إيراهيم يسكت، فإذا جإذا جاءت الفتيا انبرى لها، وكان الشعبي يتحدث، ويذكر الشعر ، وغير ذلك، فإذا جاءت الفتيا

وكان الشعبي يكره كثرة السؤال، ويقول: لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي
لنزلت عامة القرآن : يسألونك يسألونك ${ }^{(0)}$.
وعن داود بن أبي هند قال : سألت الشعبي : كيف كتتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال : على الحبير وقعت ، كان إذا سئل الرجل، قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجي إلى الأول (1) . وكان رحمه اللّ كثيرًا ما يقول: لا أدري)

|  | (1) (1) سنز الدارمي(1) |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




ولما قيل له ：أما تستخي من كثرة ما تُسأل، فتقول ：لا أدري ．قال ：أكثئ ملائكة؛ اللّ المقربين لم يستحيوا حيث مبئلوا عما لا يعلمون أن قالوا：لا علم لنا إلا مأ علمتنا ، إنك （1）أنت العليم الحكيم وكان إذا سئل عنّ مسألّة شـليدة قال ：زباذات（ث）، وبر ، لا تنقاد، ولا تنساقة، لو
 وأحسب أن المروي عنه سيكون كثيراً لو لا غلبة هذا المجانب على نفسه، ، ومنهجهه، ،


 عن نتل مستموعه وروايته، ، فضلاُغن الدُراية والاجتهاد ．

يقول عن نفسه ：والله ما من آية إلا قلد سألتب عنها، ؤلكنها الرواية عن الله（）
وكان من شدة وزعـه، ، أنه كان كثيرًا مـا بِقول：يا ليتني أنفلت من علمي كفافًّا؛ لا
عليَّولالالي（0）
Y ـ ك الهيته للرأي والقياس، و إققلاله في باب النظر والابجتهاد ：
إضافةُ إلى مـا ذكر سابقًا من إقلاله في الرواية ، وشدة ورعهه فيهها فإنه كان أكثر


$$
\begin{aligned}
& \text { وتاريخ دمشتق (799/人) }
\end{aligned}
$$

（（ ）تفسير الطبري（ $)$
 وتاربخ دمشق（

تحرجًا في جانب اللدراية، وكان شديد الكراهية للرأي، والقياس .
الظاهر أن الشعـبي قد اسـتغنى بـحـوظه، وماعنده من الآثار والسنت عن كـثـرة النظر ، والاستنباط ، والاجتهاد، ومما ساعده على ذلك إدراكه لخمسمائة من أصحاب النبي هذا مع ما كان عنده من قدرة فائقة، وحافظة نادرة، فعن ابن شبرمة قال : سمعت
 وعن عبد الملك بن عـمير قال : مرَّابن عمر على النُعببي وهو يحدث بالمغازي، فقال : لقد شُهلت القوم فلهو أحفظ لها، وأعلم بها ومع أنه عاش في ملرسة الكوفة، وكان الغالب على منهجها التُساهل في الرأي والقياس، إلا أنه كان من أشد العراقيين كراهية لذلك" (r)

فعن مالك بن مغول، قال: قال كي الشُبي : ما حدنوك عن أصحاب رسول اللهُ فخذ به، وما حدئوك برأيهم فألقه في الحش (8) وعن محمد بن جحادة أن عـامرًا الشعبي سُئل عن شيء فلم يكن عنده فيه شيء، فقيل له : قل برأيك قال : وما تصنع برأئي؟ بُل على رأيي

ولما جاءه رجل ، فسأله عن شيء فقال : كان ابن مسعود، يقول كذا أو كذا، قال :







> والمعرفة والتاريخ (Y/ O9 ) ، وجامع بيان العلم وفضله (1 / • §).


أخبرني أنت برأيك، فقال : ألا تعجبون من هذا، أخبرته عن ابن مسعود، ويسّألني غن


وكان يقول : ثلات لا أقول فيهن حتى أموت: : القرآن، والروح، والرأيني) وكان ينكر على أصحابّبالرأي ويقول: إما هلكتم أأنكم تركتم الآثارّ، وأخنذتم المقايس (r)

وعن مُجاهد، عن الشُّبي قالن : لعن الهُ أرأيت (8)

 الأحنف، وقتل معه صغير، أكانت ديتهمـا سواء؟ أم يقضل الأحنف لعقّلة وحلِّمه؟ قلت: بل سواء، ، قال: فليسن القياس بشيء" (7) . وعن صالح بن مسلم، قال: :لفيت الشُعبي فمشيت معه، حتى حـإِينا أبواب



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سنز اللذارنمي (Y / (Y ). }
\end{aligned}
$$

( ( ) الحلبة ( ( )

 . تاريخ دمشق (V) (V)

بل إنه ـرحمه اللهـ لما تولى القضاء، كان يقول : ما قضيت لي رأيًا(1)
「
وإذا كانت تلك حاله في الفتيا والفقه وكراهيته للرأي والقياس، فكيف ستكون حاله في التفسير؟!! ؛ لقد كان ـ رحمه الله ـ شديد الورع والتو قي للتفسير ، وكان ينكر على كل من يتعرض لتفسير القـرآن برأيه، أو يكثر من اللرواية فيه، ، وكان يقول : إن اللذي يفسر القر آن برأيه؛ إغا يرويه عن ربه( () . ويقول : من كذب على القرآن، فقد كذب على الله(r)

وكان ينكر أشد الإنكار على السدي وأبي صـالح؛ لأنه كان يراهمـا مقصرين في النظر (8) ، وأنهما أكثرا من التغسير ، فعن صالح بن مسلم قال : مررت مع الشُعبي على السدي، وحوله شباب يفسر لهم القرآن، فقام عليه الشُعبي، فقـال : ويحك! ! لو كنت نشوان يضرب على استك بالطبل كان خيراً لك مـا أنت فيه ${ }^{\text {(0) }}$

وعن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت الشعبي وقيل له : إن إسماعيل
قد أعطي حظًا من علم القرآن، قال : إن إسماعيل قد أعطي حظًا من جهل القرآن (1) وكان يُر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيعركها، ويقول: تفسر القرآن، وأنت لا تقرأ القر آن (v).
(1) الشرح والإبانة (IYV) (Y)
(r|r/Z) (Y) (Y)
. (rY)/乏) ( H (




 وتاريخ الثقات للعجلي (VV).

## \& ـ ابشتغاله بالآثار والسْنْ والأحكام الفقهية :

فقذ كان جل همه ـ رحمنه اللهـ ـتتع الروايات، والسنن، والآثار ومعرفتها، فصرف ف غاية جهـله وعلمه في تُحيصن الروايات، ونقُدهـا، ثم رواية ما خلصن منهاه وتميز في هذا بين أقرانه، ومعاصريه.في اللكوفة، وفي سنائر الأمصار .

فعن عاصم بن سليمان قالل: ما رأيت أحدأ أعلم بحديث أهل الكوفة والبصـبَة،
. ${ }^{\text {(1الحجاز، والآفاق من الشعبي! }}$
وقال مكحول الشـامي: :ما رأيت أحلدًا أعلم بسنة ماضية من الثُعبي (r)
ويقون ابن عوف: إن كنا نتذاكر الشيء ما نرى أن فيه أثراَ، فيحـدثنا الشُعبي فينه
بحديث
 بحديث، إلا أنا أُعلم به منه ${ }^{\text {(8) }}$

ولذا يقوْل حـماد بن زيدا: لم يكن بالكوفة رجل أحسن اتباعًا، ولا أحسبّن اقنَّاء من الشعبي، ،وذلك لكثرة ما سمـع (0)



(Y) أخبار اللقضاة (Y/ /Y ) .
 . (99世/K)


صاحب آثار ، وعدَّ إبراهيم النخحي صاحب قياس (1)
 عني بالفقّه، واشتغل بـه، ويتضح ذلك الاهتمـام الفقهي في عنايته بآيات الأحكام، ولام (الإكثار من التطرق إليها وقد عده غير واحد من الأئمة من أفقه التابعين . فعن أبي مجلز قال: ما رأيت أحدًا أفقه من الشعبي، لا ابن المسيب، ولا طاوس،

وعدَّه ابن عيينه من أفقه أهل زمانه(²) .

وكان ابن سرين يـأمر أصـحابه بعلازمـة الشـعبي، ويقول: لقـد رأيتـه يُستفتى
والصحابة متوافرون(0) .

وصدر كثير من أهل التراجم واللسير ترجمته بقولهم : كان إمامًا حافظاً فقيهًا ". (Y) بلغت نسبة ما روي عنه من تأويل آي الأحكام ( (

 نسبته (Y (

والتذكرة (1/ 1 (1).


 (99 / /r)


ه ـ قلة الرواةعنه :
كـان من الأسـبـاب المؤدية إلى قلة المأثور رغن هذا الإمـام، قلة الـرواة عنه ، وْضـآلة عدد الناقلين لعلمـه من أصحانابه، غلى عكس ما كان الأمر عليه عند أشهرز مـعاضريه،
 الجلية بينهما، وكان الشعبني يشير إلى ذلك فيقول لما مات إبراميم، وجلس حنـاد بن
أبي سليمان يبث علمه ـ قالٌ : إبراهيم ميتًا أفقه منه حيَا(1)

ونجـد شـاهد ما قـال غند النظر في المنقول من تفـسـيـرهما؛ حـيث اهتم أصــحـابٌ
إبراهيم بنسر تفسيره وعلمه، أكثر من اهتمام الملازمين للشعبي

## ـ ـ ما تعرض له من الفتن

وهذا سبب رئيس من الأسباب المشتـركة بين الطبقـة المتوسنطة من تابععي ملْزسة الكوفـة (T)؛ حيث تعرض كثير منهم لفتنة ابن الأشعث؛، فنتج عن ذلك اختفاءبعضبهم، ، وستجن آخرين، وفزار الباقين .


 (Y)





> تفسيره .



مختفيًا بعسكر قتيبة بن مسلم إلى خراسان، ثم بلغ خبره الــجاج، فأرسل في طلبه، فبعثه قتيبة بن مسلم إليه.
يقول الشعبي: فلما دنوت من واسط، استقبلني ابن أبي مسلم فقال : يا أبا عمرو،
 ورآني قال : لا مرحبّا، ولا أهلاً، جئتني ولست في الشُرفـي من قومك، ولا ولا علا عريفًا،
 الأمير، كل ما قلته حق، ولكنا قد اكتحلنا بعدك السـهر ، وتحلسنا الخوف، ولمّ ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء ، ولا فجرة أقوياء، فهـلا أوان حقنت لي دمي، وانير، واستقبلـت بي التوبة .

قالل: قد فعلت ذلك"1"

## خصانص تفسيره :

ومع قلة المروي عنه في التفسير، فإنه من خلال تتبع تغسيره وجدت أنه تميز بجملة من الحصائص، التي انفرد بها عن أصحابه الكوفيين، أو أنه عني بها أكثر من عنايتهـم بها، ومن أهمها :

$$
1 \text { ـ غلبة الجانب الأثري على أقواله وآرائه أكثر من غيره : }
$$

فقد ذكرنا في ماضي القول، أنه أدرك الكثير من الصـحابة، وسمـع منهم أكثثر من سماع غيره، كما أن ما ميزه أن مصادره تعـددت بسبب كثرة أسفـاره ورحالاته ، فقـد


 وطريقتهم ومـذهبهم: إبراهيم والشُعبي، إلا أن الشُعبي كان يذهب مـذهب مسروق،

يأخلذ عن علي وأهل الملدينّة وغيرهمه، وكان إبراهيم يذهب مذهب أصصحابه (1) وكان الشُعبي إلْى فُتهاء الأثُر أُقرب دنه إلى فقهاء الي أي (ث)


 . بالبصرة، ومكحول بالشاما
 انتراض الصحابة!



 على علم الرواية والأثر .

وأحسب أن الشعبي:من أوائل من نشر هذأ المنهج والمسلك في المدرّنتة الكؤفية، ولكن الغلبة والظظهور كان لمنهج مدرسة الرأي، الذي أسسه إبراهيم، وانتشرُ بعده:

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) العلل لابن المديني (Y) (Y) } \\
& \text { ( أبو حنيفة، لأبي زهرة (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$



$$
\text { قول منَ يعتمد في الـِرح والتعديل لِلذهبي ص } 104 \text {. }
$$

(0) احتل المرتبة الأولى بين الكّابعين في الأعتماد على هذا المصلر ، فكان نصيب هذا المضدر هنُنسبة

 النسبة عن عكرمة ( | , , ) ) من مجموع تفسيره .
ץ ـ تقدمه في علوم اللغة من غريب وفصيح وشـعر :

وهاهنا أمثلة دالة على ذلك، منها ما جاء منه في قوله : اجتمع جوارِ فأرنَّ وأشرِنْ . ولعبن المُجْقَّة)

النساط (\$()، وأشرن من الأشر ، وهو البطر(\$)


وتزوزُئتْ فيه الأموال : أي استجلبت به الأموال(0) .

ولما سئل عن رجل قَبَّل أم امر أتهه ، قال : أعن صبَوْح تُرَقِّق؟ حرمُت عليه امر أته .
 وهو يريد غيره، كأنه أراد أن يقول : جامع أم امر أته ، فقال : قَبَّل .
 أصبحت غداً فأصطبحت فعلت كذا، يريد إيجاب الصبوح عليهـم، فقال بعـضهـم : أعن صبوح ترقق : أي تعرض بالصبوح، وحقيقته أن الغرض الذي يقصده كأن أن عليه ما
 وأراد بالتُبُلة ما يتبعها، فغلظ عليه الأمر (1) اهـ وإن المراجع لكتب الغـريب في اللنـة والحديث، يجـد أنه حـاز قصسب السـبق في

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) (T) النهاية في غريب الأثر (Y) (Y) . }
\end{aligned}
$$

استعمال الغريب، و'تشبعة' بالفصيحّ، وجاء في هذا بعد الحِسن البصري(1) وما يدل على تقلمـه ، وحغظه لكثير من دواوين الشعر المتختلفة ما ذكره عن نفنسه؛


وأبان ذلك ابن حـبانفي تر جـمتته بقوله : وكان فقيـهُا شـاعراً، وأخخبـاره في ذكر. الشعر ونظمه كثيرة)



وأحسبب أن الشعبي كان من أحفظ التابعين للشعر .
و وناته :


رحمه اللهُ رحمة واسغثة .


 والنشعبي؛ إلا أن الفرق بينهما نوعي؛

(0) سورة النازعات : آية (1) (i).







$$
\begin{aligned}
& \text { والتذكرة ( ( }) \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. ( } \mathrm{r} \text { ) }
\end{aligned}
$$

## إبرالهير النختيو

إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة النخعي " ، أبو عمران(") .
كانت أمه مليكة بنت قيس، أخت علقمة بن قيس، وهي عمة الأسود بن يزيد (†) .
قـال أحـمـد : علـتـمـة عـم أم إبر اهيمّ، والأسـود خـال إبراهيـمّ، وعلقـهـة عـم

لم يُحدث عن أحد من أصحاب النبي
عائشة)
فعـن أبي معشر أن النتخعي حدثهـم أنه دخل على عائشـة ـرضي الله عنهـــا ـ فـرأى عليها ثوبًا أحمر ، فقال له أيوب: كيف دخل عليهابٌ قال : كان يحج مع عمهة ، وخاله، ،

$$
\text { فدخل عليها، وهو غلام }{ }^{(r)} \text {. }
$$

 تهذيبالأنساب (Y/

 (ro/1)
(£) الككنى لأحمد (ץ • ). .




قال أبو حاتم : إبراهيمٍ أدرك أنسًا ، ولمْ يسمع منهـ
 بالكوفة، كالبراءء، وأبي جُحيفبة، وعمرو بن حريث . . . ، ثم قال : مع عـدِّهم:كلهم


 ووقال ابن البِوزي : أذرك إبراهيم أبا سُعيد الملدري، وعائشة، وعامة:ما يروزي عن
التابعين،، كعلقمة، ومسروْقَ، والأسود (0) .

وكان (رحمه الله) أعلم النابس بابن مسعود برأيه(7). وفتياه، وألزم الثنابّن بمذههبه؛ كما كان من أعلمهـم بـذهب أصحابه الملازمبين له .

يقول ابن المديني : كان إبراهيم عـندي من أعلم الناس بأصحـاب عبد اللّه وأبطنهــم

وقد عُرف له قدره عند أصحاب عبد الله، وعند تلاميذ المدرسة الكوفية! ()


(r) السير ( / / or).





(^) التعديل والتجريح( ( / / ( ) .

ولم أجد مـادة من تفسـير أصححاب ابن مسـود المعاصرين له، إلا اللنزر اليسير الذي يصعب الاعتماد عليه، أو استخراج منهج من خلال النظر فيه" "

إلا إنني وجدت الذين جاعوا بعد أصحاب ابن مسعود، ومن أشهرهمم: إبراهيم النخعي، والشعبي، كان لهم بعض الأثر في علم التأويل؛ ولذا آثر اختـيار هما لتـمشيل

وإبراهيم كان أقرب إلى منهج شيـخ الملرسة، وأصحابه؛ لقلة أسفـاره، ولعنايته وملازمته أصحاب عبد الله، لا سيما علقمة اللذي كان أشبه الناس بابن مسعود هديًا، وسمتًا ، ودلاغ" ، والذي انتهى في علمه وفتواه إلى قول عبد اللذ(\$) . ومع عدم إدراك إبراهيم والشُعبي لعبد اللّ بن مسـعود، إلا إنهمـا من أعلم أهل

الكوفة بذهبه، كما أشار إلى ذلك ابن المديني (8) أسباب قلة المروي عنه في التفسير :

 ولعل من أهمها:

## 1 ـ ـيبته وتورعد عن القول في تفسير القرآن :

فـقد تأثر إبراهيمر في ذلك بأصحـابه من الكـوفيين، وكـان يقـول : كان أصسحـابنا





 (O) إذا ما قورن بالمكثرين من التابععين : كمجاهد، وقتادة، والسدي.
. يكرهون تفسير القرآن، ويهانبونه(1)
 كذا، أو يقولّون كذا، ويكرهوْن كذا. .





> فال إبر اهيـم : كان يقال : إنما ألصدقات لفقراء المهاجرين (د)




 (Y) سورة النساء : آية (Y) (Y)

سـورة التوبة : آية ( •7) .
(0) تفسير الطبري(Y) ( ( ( $\varepsilon \circ \mathrm{l} / \mathrm{r}$ )
(V.Y) سورة الحْجر : آية (Y)




الشُهرة، يقول الإمام الذههبي في صدر ترجمته: وكان عجبًا في الورع والخير ، متوقيًا للشهرةة
وعن أبي حصين قال : أتيت أسأل إبراهيم فقال : مـا كان بيني وبينك أحـد تسـأله

وعن منصور بن المعتمر قال : مـا سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية

 صرت فيه فقيها لزمان سوء

وكان من شـدة تواضـعه ـ رحـمـه الله ـيكره الاسـتناد إلى ســارية، ويرى أن ذلك
للعلماء، وليس كه، يقول الأعمش : جهدنا بإبراهيم أن نُجلسه إلى سارية فأبى (0)
ץ ـ تـشـدده في قبول الرواية :

ولم يكن ورعه وخوفه هذا، في التفسير ، والفقه فحسب، بل بل بجد هذه الصفة أكثر
 في قبول الأخبار، وروايتها، يقول الأعمش : كان إبراهيم صيرفيّا في الخديث المئث ؛ ولذا



( ( ) الملية ( ( )





كان الأعمس إذا سنمع المدينث عن بعض أصحابه عرضه على إبراهيم وكان يقول عنه : ما رأيتٍ أحدَّا أردّ لـديث لم يسمعه من إبراهيم (r) ويشـهـد لذلك، أنه رد كـثّيـراً من أحـاديث أبي هريرة، إلا مـا جـاء عن طـريق أبي
صالح (السَّمان)(r) .



أُخذت عن أصحاب عبد الله، وتركت أصحاب علي؟ قال : أتهم أصحاب علي (8) وعن الأعمش قال : قأل إبراهيم: إغا سئل عن الإسناد أيام المختـار، وسْبب هنا

$$
\text { أنه كثر الكذب على علي في تُلك الأيام }{ }^{\text {(0) }}
$$

وعما يدل على حرحهه فيُ انتقاء الرجالّل، وتشـدده في قبولهـم، أنه على الرغم من


 بل إن ابن معين فضل مراّاسيل إبراهيم على مراسيل أشهـر التابعين كابن إلمسيب؛ والقاسم بن محمد، وسالم بنـ عبد اللله بن عمر
( ( ( الملية (Y (Y)








ومـع شدة الاحتـياط عنده في تمحيص الروايات، فـإنه كـان ينـضل رواية آثار

 أباعمران، أما بلغك حديث عن النبي يُّ وقال عبد الله، وقال علقمة، وقال الأسود، أجد ذاك أهون عليّ (1) " ץ ـ انصر افه للفقه وعنايته بالأحكام الفقهية :

فقد عني إبراهيم بالفقه والإفتاء، عناية كبيرة أكثر من اهتمامه بالتفسير ، فاستنفد فيهما وسعه ، وأفرغ فيهما جهلده، حتى عدّ فقيه الُعراق في زمنه بالاتفاق . والمراجع لتر جمته في كتب السير، والتراجمّ، يجد أن كثيراً من الأئمة يصدرون

يقول النووي : وقد أجمعواعلى جلالته، وبراعته في الفقه ${ }^{\text {(o) }}$
وقد أثنى عليه الشُـببي عند وفاته بقـوله : والله مـا ترك بعـده مثله، ، قال ابن عـون :
 وعند النظر في تفسير هنجد شاهد ذلك؛ فقد اهتم -رحـمه اللهُ اهتمامًا بيّنًا بتفسير




(0) تهـنيب الأسماء واللغات(1/ \& • )).


$$
\text { ( ( } \cdot \wedge / K) ،(Y Y Y /()
$$

أيات الأححكام ، حتى إنها زادت على ثلنث المنقول عنه في الثتفسير (1) ، وكـان بذلك من
 أبسباب انصبزافه عن التفسير:هو الاشتغال بعلم الفقه؛ ولنا فقـد عني الأئمة من الفتهاء

بنقل آثّاره في كتبهـم ${ }^{\text {(r) }}$
وما تبين لي بعـد مـراجـعـتي للمـروي عنه في تفـســــر آيات الأحكام، أنه تبع إبن مسعود في كثير عن المسائل الفقهـية، ونتّل آراءه عند تأويله لتـلك الآيات، ، بل وعني بنتل تفسيره عممونًا أكثر من عناية الشُعبي بذلك (r)

ع ـ كراهيته للكتابة :
فقّد كره -ر خـمـه الله ـ الكتابة، و كان ينهي عنها خششية أن يشتبه بالمصـاحف، و كان
يقول : ما كتبت شيئًا قط (8)
ويقول : ما كتب إنسان كتابابَا إلا اتكل علينه
(v) وكان يكره الكتابة في الككراريس (7) ويقول: يشبه بالمصاطف




 كثرة ما روي عنه من فسائل فقهنية .





$$
\begin{aligned}
& \text { (IY! (V) ستن الدارمي (V) (V) }
\end{aligned}
$$

وقد أثر هذا في حديثه، وعلمـه ، حتى إن منصور بن المعتمر سـأل إبر اهيم فقال :

ه ـ ورود اللحن في كلامه :
ولعل هذا من الأسباب الرئيسة ـ التي جعلت إبراهيم قليل التعرض لتفسير آيات
الكتاب العزيز ـ كثرة لحنه ؛ إذ لا يخفى أن من يكثر اللحن في كالامه يخشى ألن أن يتسر اللحن منه إلى القرآن الكرير .

قال خالد بن سلمة المخزّومي : لقد رأيت إبراهيم النخعي، فر أيت رجلاً لـانًا (٪) وعن عاصم بن بهـلة قال : كان إبراهيم رجل صدق، ولو سمعته يقرأ، قلت : ما
يحسن هذا شبئًا (T) .

ولذا قال الذهبي عنه : وكان لا يحكم العربية، وربما لـن (8) . 7 ـ مـا وقع له من الفتن، وتقدم وفاته :

لقي إبراهيم من ظلمم الــجــاج مـا لتقي، واختــنى عن أعين الناس بسـبب بحث

 بقوله : خافوا فأمروا أن يصلوا في بيوتهم (V) ()






(I) سورة يونس : آثֶة (AV).
(Y الملية) (V)

ولما توفي دفن لِيلاً، ولْمَ يُحضِ جنازته إلا سبعة"(1)

خصانص تفسيره :
 قُلتها إلا أننا بجل غبند قراءة بنيرته، و وتتبع آثاره ، أن تُمة خصائص ، وصفات تُميز بها هـذا الإمنام بين ألصحابه، كان لها الأثر في حفظ ونقل بعضن آثاره التي وصلـت إلينا، ونمن أهمها :
| - جخمعه بين الرواية ، واللدراية :
فمـدرسة الكوفة قد غلب عليها الرأي، والقياس، ولم يخرج إبر اهيم النْخغي عن


يقول : لا يستقيم رأي إلا برواية ، ولا رواية إلا برأي () ،
ولما بلغ الشُعبي موت إبراهيم ، قال عنه : ما خلف بعـده مثله، ثـم قال : :والعّجب أنه يفضل ابن جبير على نفسنـه، وسأخبركـم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيت فقه ، فأخخذ




IOVA1، وطرح التثريب (// 'rب).


( ( ) (
( ( ) العلم لأبي خيثّمة ( ( ( ) ( $)$ .(vv/ /ll)

## Y Y ت تفوقه في الاجتهاد ، وقدرته على الاستنباط :

فقـد كان إبراهيم من أوائل التـابعين، اللذي سلكوا هذا المسلك، وتوســوا فـيهـ، ساعده على ذلك تُتعه بدرجة عالية من الذكاء والفطنة والأخذ بأدوات الا الاجتهاد، ما رسخ عنده القدرة على الاستنباط، والقياس . يقول الإمام أحمد : وكان إبراهيم ذكيّا حافظا" (1) .
ويقول حماد بن أبي سليمان : ما رأيت أحدًا قط كان أحضر قياسًا من إبر اهيم ولما سـأل الحــسن بن عـبـد الله النخــعي، قــال : قلت لإبراهيـم: كل مـا تفتـي به سمعته؟! قال : لا، ولكن سمعت، فقست ما لم أسمع با قد سمعته ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : كان أفقههم في زمانه إبراهيم النـخعي، كان بمزلة سعيد بن المسيب في أهل المدينة، وكان يقول: إني لأسـمع الحديث الواجحد، فأقيس به مائة حديث(8)

وقد حمل عنه العـلم في سن مبكرة من عمره، وهو ابن ثُماني عشرة سنة (0) . وقـد سمـا بهذه العقلية إلى أن صار فقيه العراق بلا منازع، ففاق أقرانه في استنباط الأحكام الشرعية ما لم يرد فيه نص .
فـهـو بحقق المرسي الأول لقـواعـد مــرسـة الرأي بالكوفـة، التي وضـعت أســاس
مذهب مستقل لمنهج البحث الفقهي
ولذا كان أصحابه يرجعون إليه؛ لأخذ رأيه فيمـا يجدُّمن حوادث ومسائل ، فعن
( ( $)$



إسـماعيل بن أبي خـالد قال : كـان الشُعبي، وإبراهيمه، وأبو الضححى يـجتمـعون في المسجد، فإذا جاءهم شيء، ليسن عنلهـم فيه رواية، رموا إبراهيم بأبصارهم (i) وقد جاءت عامة اجتهادآته في تأويل آيات الحلال والحرام، فمن ذلك مأ جاء عُبل

 قطع الطريق وأخذ المال : قطعنت يدهورجله، وإن أخذذ المال وقَتل : قُشّل، وإن أُخذ المالبِ وقتل ومثّل : صُلب
وأحسب أن كثرة اشتغالن إبراهيم بالرأي، والقياس، ججلت حظه من الأشتغالن
 على تفسير القرآن بالـسنة، أو بأسبابالنزول(7)「 ـ حرص أصحابه على نُشر علمه :

وهذا عام ميز إبراهيم على غيزه من أقرانه في الكوفة، وقد أشمار الشعبي إلي هذأ،

 وقد'بلغ خرص أصحابهُ على نشر علمه إلى حد أن تخصص بعضهـ في النتّل
 (Y) سورة المائدة: آية (Y) (Y) (Y)



 مسجلاً بذلك أقل نسبة بين التابعين . (0) العلل لأحمد (Y/ (

والرواية لِل تفسيره، ومن أبرزهم مغيرة بن مقسم النذي نقل ما يزيد عن ثلث تفسيره،

> وكان من أعلم الناس بإبراهيم. كما قال ابن المديني(") .

ونُقل مـا يِيد عن ربع تفسيره من رواية منصور بن المعتمر ، الذي كـانِ من أثبت
الناس في حديثه عن إبراهيم. قاله يحيى بن سعيلـ"(! .

وكان لهذا الحِرص من أصحابه الأثر البالغ في كثرة المروي عنه .
§ ـ إعراضه عن الرواية عن أهل الكتاب :

وهذه سمة ظاهرة عند مفسري الكوفة؛ إلا أن إبراهيم تميز بزيد حذر وبُعد، فلم
أجد له بعد مراجعتي لتفسيره في هذا شيئًا يذكر () .

هذه بعض أهـم الأسبـاب التي أثرت في نتـاج الرواية عنه ، وكذا أهـم الممـيـزات ، التي امتاز بها إيراهيم، وفاق فيها غيره.

## 有

(Y) المعرفة (Y/ (Y)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (Y (Y ). .



اللجهي亏 بن المسيبـ

هو سعيل بن المسيب بن جزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائلذ بـن عمران بن مخزوم
'القرشي المدني (1) ، يكنى أبا مخخمل (Y)

كبار التابعين (£)
روى عن أبي بـكر مرسـلاً، وعن عمـر، وعثـمان، وععلي‘ وسعلد بن أبي وقاص؛ و حكيم بن حزام، وابن ععباس، وابن عمـر؛ وأبن عـمرو بن العأص، وأبي ذز، وأبيي اللردداء، وزيل بن ثابت، وأبي موسىى وأبي سنعيل، وأبي هريرة، وعائشـة، وأسمـاء
(0)




 لابن معين (170/ (170) )



 (rYA/N)


وكان قد سمع من عثمان، وعلي، وصهيب"( ، وجل روايته المسندة عن أبي هريرة(")، وكان زوج ابنته

وكان سعيد يختلف ويتردد على أبي هريرة بالشجرة(8) ، وكان أعلمهم بحديثه (0) ، وأثبتهمهم فيه(1) وكان يقال له : راوية عمر ؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته

وكان ابن عمر يرسل إليه في أحـاديث عمر ؛ لأن سعيدًا قد نصب نفسه لقول عـمر
فلم يجزه (A) .

وسئل الإمام مالك عن سعيد بن المسيب: هل أدرك عمر؟ قال : لا ، ولكنه ولد في
زمان عمر ، فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه، وأمره، حتى كأنه رآه"
وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن سعيـد بن المسيب قال : ما بقي أحـد أعلم بكل





 الحليفة.



 ( ( $17 / \varepsilon$ )



> عمر - رضي الله عنه ـو ول قضباء قضاه عثمان ـرضي الله عنه ـ مني • وقدل قِرأ القر آن اللكريم على ابن عباس ، وأبي هريرة (م) أسباب قلة البمروي عنه في التنفسير :

ومن خلال النظر في تـفسنير سـعيد، وقراعةٍ سـيرته، بجد أنه من أقل مشاهـيْ التابغين تعرضًا للتفسير (ّ) ، ولعل من أهم الأسبابِ التي كانت وراء ذلك ما يلي : | ــعظيمـه للتفسير ، وْشُشدة ورعه فيه :

فبـالرغم من سبق هنا الإمـام في علم الفـقه ، والأثر ؛ إلا أنه أححجم عـن الخوض فـئ



بل كان يصرح بذلك؛ فعبن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيل بن المسيب؛ أنه كان
إذا سمُل عن تفسير آية من القرآن، قال : أنا لا أقول في القرَآن شيئًا (0) :

قال الإمام الذهبيي : ولهذا قِلَّ ما نُقل عنه في التُنسير (1) .
(1) طبــقات ابـن سعد ( (1) •






.

وكان ـرحمه اللهـ.لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن")
وكان ينكر على المكثرين في التفسير؛ لما قدم عكرمة المدينة، ورأى سعيد توسعهه ، أنكر عليه؛ يقول عمرو بن مرة: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال :
 وكان ـرحـمـه اللهـ ورعًا ، حتى عند إفتائه لسائله؛ فلا يكاد يفتي فتيـا، ولا يقول

شُئًا إلا قال : اللهمه سلمني وسلـم مني

## Y Y اششتغاله بالفقه، والإفتَاء :

بذل ـ ر حمـه الله في هذا الباب من العلم جلَّ جههده، وصرف فيه كثيرًا من طاقته ،


في الفتوى ${ }^{\text {(0) }}$
وقال غير واحد من أهل العلم: إنه أفقه أهل الحجاز( (1) ، وقال عنه مكحول: سعيد عالم العلماء ${ }^{(r)}$ ، وكان يقول: طفت الأرض كلها، فما رأيت أعلم من سعيد (A) .






 وطبقات الـفاظ (1) (1).


والنجوم الزاهرة ( / / Y ) .
( ( العلل لأحمد (

 عمر رضي اللهُ عنهما : هو واللّه أُخد المفتينين (r)

وعن عمترو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال : قدهت المدينةّفسألت غبن أعلـّم
أهل المدينة، فدفعت إلى سعيلذ بن المُنيب(r)

وعن سلِيمان بن موسىى قالل : سعيد بن المسيب أفقه التابعين (o)
وقد اتضح اهتمامه بالأثكام ألفقهية في عنايته بتأويل آيات الأحكام خـاصة؛ ؛ حيث بلغ ذلك أكثر من ثلث تقفسيره(1) ، وهو يدور بوجه أخصص حول أحكام النساء، ومسائل الطلاجق (v)

فعن خصبيف بن عبد الرحمن قال : كان أعلِمهم بالحـج عطاء، وأعلمهـم يالطلاضق



 (



 (V) حيث بلغ ( ( ( ) من مجموع تفنسير لآيات الأحكام، حول مسائل النكاح .

> سعيد بن المسيب(1)

وما تميز به في هذا|الجانب. أنه جمع بين الرأي، والأثر؛ يقول زين العـابدين علي

وليس هذا بمستـغرب على مثل هذا الإمـام، فإنه قـد جمع السنت والآثار بكلازمته
لأبي هريرة، وإكثـاره من الرواية عنه، حتـى كان من أعلمـهـم بحديئهـ، نم أضـاف إلى
 وقضـائه، بل وصار ابن عمر يرسل إليه يسأله عن حديث عمـر وقضائه ـ رضي اللّهــن

## + ـ قلة تحديثه ، وهيبة الناس له :

وما قلل نتاجه في التفسير وغيره، هيبته وشدته ، يقول الإمام مالك : وكان ابن
المسبب رجلاً شديداً(8) ، وكان لا يُتجرأ عليه(0) .

وكان ابن شهاب الزهري يقول: لقد كنا بجلس إلى ابن المسيب، فما يستطيع أحد
 وقد طالتت مجالستنا إياه حتى ما كنا نسمع منه إلا الجوابپ ا(1) .

ويقول أيضًا : لم نكن نقدر منه على الحديث إلا أن نأتيه فنقول : قالوا : كذا وكذا (V).
(1) تاريخ أبي زرعة (10/ / (1) )


 (0) المعرفة) (0/1) (7) (7) (7) ( المعرفة (7)


## § ـ عدم تر كه كتبًا :



 يقول: أدركت الناس يهابون الكتب، ولو كنا نكتب يومئذ لكتبنا من علم سـعيد وزأيهة،
شبينًا كثير|(T) .

ه ـ ـ النهي عن مجالسته :
امتنع سـعيد عن بيعة سليمـان بن عبد الملك مع بيعة الوليد، وكره أن يـبايع بيعتينن، ،


 هذه الأسباب متجتمعة:كانت وراء قلة المروي عنه في التفسسير وغيره . الجانب الأثري الروائي عند سعيد ، وأثره في التابعين :

ومما ينبغي تسنجيله، والإشارة إليه عند الحديث عن هذا الإمام، أن ثمة مْعالم بابزّة في شخصبيته اتصف نها، وُانفرد، وكان لها الأثر فيـمن جاء بعـله من مشاهير مفُنسري

(Y) (Y) المتظم (Y (Y) (Y) (Y)


فقد كان لغلبة الجمانب الأثري : والحـديثي على منهجهه بعـد مـلازمته الطويلة لأبي

 أفضل التابعين على الإطلاق(") .

ولذا فالناظر في سيرته يجد أثره الواضح على العديد من أقرانه وأصحابه . فهـذا أحد أقر انه القاسم بن مححمد، يقول عنه الإمام مالك : كان التـاسم يُسأل عن
 وسألت فلانًا، وسألت فلانانَا، فيقول له القاسـم: هل هل سألت سعيد بن المسيب؟؟ فيقول : نعم . فيقول: ما قال؟، فيقول: قال كذا وكذا، فيقول له القـاسم : فأطعه، فذلك سيدنا وأعلمنا ${ }^{(1)}$.

ولم يقتصـر هذا الأثر على أصـحابه، بل تجـاوزهم ليـشــمل غـيرهم من مسشاهـير مفسـري المدارس الأخرى، ولا سيـما مـدرستـا البصرة والشــام، فقـد كان المنهـجه، ، ومسلكه، وعلمه انتشار واسع في تلك البلاد، أكثر من غيره. فهذا إمام البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري : كان إذا أشكل عليه شيء، كتب فيه إلى سعيد بن المسيب(8)

ويقول علي بن زيد : كنت إذا خر جت إلى مكة قال لي الحسن : سل لي سعيدًا عن

 الجنان (1) (Y) (1) (1) (1)
(




وللذا فقد اتفق الحسن مِ سعيد في كثير من المسائل الفقهيةّ، فعن سالامبن مسُكين
قال : سمعت عمران يقول: قلّما كانا يختلفان في الفتيا وفي الشيء"(1) .

ومنن كان في مقدمة من تأثثر به أيضًا قتادة، حتى إنه كان من أكثر التابعيـن زواية
لتفسيره، وجاء ما يزيد عن 'كُلث المروي عنه في التفسير من رواية قتادة(r)

 وقد تأثر به قتادة ، فتؤسع في باب الناستخ والمنسوخ، وقال بنسـخ كثير مـنآيات العفو والصفح
 أعلم بالحلال والحرام من سنعيد بن المسيب! (0)، وما رأيت أعلم من سععيد بن المسيبب ولا


وقد تأثر به مكحـولن، وهو من أئمة المدرسة الشامية، وممن نشر العلم والأثر الملمني





$$
\begin{aligned}
& \text { منهـا } \\
& \text { (YOY) مرَّ }
\end{aligned}
$$



 (7) المرجع السابق
فقالا : سعيد بن المسيب(1) .

ومع ما أبرزته من أثره الجلمي في الملدرستين البصرية والشُامية، إلا أن تأثير هأو تأثره
 من أربعين حجة"()، ومرد ذلك ـ فيما أرى ـ أمران اثنان :

أحدهما : استغناء المدرسة المكية بعبد الله بن عباس ـ رضي اللّعنهما ..
الثـاني : اختلاف منهجي المدرستين المكية والمدنية، فكان جل اهتمام المكيين منصبًا على التفسير، بينما بجد أن معظم اشُتغال المدنيين كان في الستن، والآثار، والسير .

## وفاته :




## 婎 鲜


(rvo/r)، ومرآة الجُنان (Y/£ / (Y).

والشذرات (/ س • ا).
( (
 والكامل (




## هخملت بن كـب القرظهي

 منسوب إلى بني قريظة الطائفة المعروفة من اليهود، كان أبوه من سبي قزيظة (T) ، ،ونـان لم ينبت يوم قريظة فتُرك" (t)

عداده في الطبقة الثالثة من التابعين (0) ، سمع زيد بن أرقم، وابن عباسن (1)، ورزأى
ابن عمر (V) . وروايته عن غلي، وابن مسعود مرسلة(N) .


والأنساب (• / r • )، وأللباب (r/ Y r).


 الطبقة الثانية منع الحسن ومنجاهد (Y) (Y).

 .(ミr1/Q)


 (VY•/T)، ومشاهير علماء الأْمصار (TO)، (V).

والقرظي مع أنه كوفي المولد والمنشا(1) ، ومدني المستقر ، ومنهج هاتين الملر ستين مشهور بقلة التعرض لتأويل القرآنَ، فقد فاق أصححابه من المدنيين، وتوسع قلِلالْ في
 أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله ـ يعني : زيد بن أسلم

## ويقول عون بن عبد الله: ما رأيت أحدَا أعلم بتأويل القرآن من القرظي (2)

وقـد أثنـي عليـه غـيـر واحـــ مـن ترجم له، فــــال العـجلمي : مـدني تابعي عــالمم
بالقرآن
وقال ابن حبان : من عباد المدينة، وعلمائهم بالقر آن" ${ }^{(1)}$.
(v) وقال الذهبي : هو من أئمة التفسير

وقال ابن كثير : كان عالمَا بتفسير القرآن"
وما أعـانه وساعـده على التقـدم في هذا، كثرة تأمله وتدبره للقرآن، فكان لا يشبع من النظر والتفكر فيه، ينقضي الليل عليه، وهو لم يغرغ من حـاجته مـنه، يقول عن نفسه: وعتجائب القرآن تورد علي أموراًا حتى إنه لينقضي الكليل ولم أفرغ مـن حاجتي
(1) العبر ( / r • +1)، والشذرات (1/ צז1).


(

(


(7V / الس (V) (V) (V)


ويقول أيضًا: لأن أقرأ في ليلتي حتى أضصح بإذاً زلزلت والقارعة ولا أزيد عليُهما، ،

 دراسة لا يدرسه أُحذ بعدهن)|(r). .

 الكمال (Y T T













 فيهما علة الإرسال، كما ذكرة البيهتي في الدلاثل (7/ \$9A ـ ع99) .

وقال سفيان الثوري : يرون أنه محمد بن كعب(1) "

## مميزات تفسيره :

ومعا تُيز به تفسيره ـرحمـه الله إيرازه للجانب الوعظي والتذكيري للآيات، فقـد كان محبَا للوعظ والقصى، وكان يؤثر ويبكي بقصه وتذكيره( ${ }^{(1)}$. وكان له جلساء من أعلم الناس بالتفسير (\$) ، وكان يقص عليهم (8) . والناظر في تفسيره يجد شاهد ذلك. قـال صـاحب الحليـة : قـال مـحـــد بن كـعب القـرظي : لو رخص لأحـد في ترك






 والسير (



 .(YMr/1)
(0) سورة آل عمران: آية (1) (1)

 وتبكي على رجل ، تبكي لمن كان يعمل على ظهر ها بطاعة الله تعالي، وتبكي مكن يعمل
 كَانُوا مُنظرِينُ



 حتى يخرج، وليس له سُ (0)
وقد تيز - رحمه اللّـ من بين عموم التابعين بالعناية، والاعتماد على أسبابَب النزو في تفسيره، حتى صار من أكثر هم إيراداً، واستشْهادَا بالأسباب(1) ومع مذا التقدم ، فلم يكن يحصر المعنى في السببب، بل يذكر السـبب وييبن أن الأصل عموم المعنى لا خصوص السبب .
 سعيد: إن فتي بغض الكتب أن للهُ عباداً ألسنتهم أحلى من العسل، وتلوبهـم أمرُّمن
(1) سورنة آل عمزان: آية (.


سورة الزلزلة: الآبتان (N،، (N).
 جاء عنه في أسبابب النزول (iv ( • ) من مجموع تفسيره، فكان من أكثر ألتابعين في هذا الباب.






فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية! فقال محمد بن كعب: إن الآية
تنزل في الرجل، نمت تكون عامة بعدٌ (r) .
 كثيراً من التصص والحوادث عن طريق محـمد بن كـعب، وفي هذا يـن ايقول سِزكين :

للقرظي ذا مضمون تاريخي(1) .

وأحسب أن ما ساعده على التقدم في باب التفسير سماعه، ، ولقاءه بابن عباس ،
 وغيره جعل لهذا التابعي الصدارة في مدرسة التُسير بالمدينة . وأحسب أنه لو عاش في غير هذه المدرسة لكانِ نتاجه أكثر ، لكنه عاش في المجتّم

(1) سورة البقرة: آية (؟ • (Y).
 في الدر، وعـزاه إلى سـعـيـد بن منصـور، وابن جـرير، والبـيـهـقي في الشـعبب، عن مـحـمـد به (ovr/1)
تاريخ التراث (V7/).



> أنه مات سنة سبع عشرة ومائة|(4)



## Gien <br> كأكج




عرض لمدارس التفسير
في


## الفصل الثاني

## 

 رضوانه سـبل السلام، وأخرجهـم من الظلمـات إلى النور بإذنه، ، وهداهـم إلى صراط






 تفاوتت طرائهمه المنهجية التي سارواعليها في تعليم الناس . يقول مسروق : لقد جالست أصحاب محمد

والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم (1) .

وكان من أولكك الذين لو نزل بهم أهل الأرض لأصدرهم ثلة من الصحابة رضوان اله

( ط (
 ستة : عـمـر، وعبد الله، وزيد بـن ثابت، فإذا قال عمر قو لاً، وقال هذان قولاًا كـان
 قولاً، وقال هذان قوللا، كانِ قولهما لقوله تبعًا (1)

وقد قِيض كبعض هؤلاء الأئمـة مـن الأصححـاب تلاميـذ، اخختصـوا بـه ولازمبوه
 بدايات الظهور لتلك المدارس، ،التي كان الصحابة أساتذتها، والتابعون روادها ، فنهلوا من معين علمهم البصافي، ثُم فاضوا بالحِير العميم على الناس من بعدهم . فكانو أكالنهر لـا اشتد وأديه

 ثابت، وابن عباس (Y)

وقد ورث التابـعون علمههم، وطرائقهم في البـحث، والاسـتنباط، وكانوا طرائق قددا، فمنهمْمن توسع في الكتفسير تبعًا لتوسنع شُيخه، ، ومنهـم من كان يحملـه التوزع ، ،


نقل العلم عنهم
وقد أطلـت الحديـث في فضل أشهر رجال المدارس، واستعرضت كل واحـّمن أولئك إلمشاهير، لأنطلق بعـد ذلك إلى المديث عن مدارسهـم، التي نهلوا منها وأخذـوا



أصحاب كل إمام، وأجمع تلك النتائج والملاحظات، التي برزت في حيـاة كل مغسر، مبينًا الفروق بين تلاميلذ كل مدرسة ، مسشيراً إلى أوجه الاتفاق والاختـلاف بينهم' وأسباب ذلك ، وقد اعـتملـت كثيرأ على تلك الإحصـائيات؛ لكونهـا أكثر دقة في

نتائجها ومؤشراتها .
والخديث عن المدارس التفسيرية يكتنفه جملة من الأمور لابد من بيانها في هذه المقدمة من أهمها: أن مصطلح، المدارس التفسيرية لم يتعرض له كثير منن كتب في المناهج، وتاريخ التشريع، وأما المشهور فهو مـا دون في معرفة المدارس الفقهية، وسار من جاء بعد هؤلاء على هذا المصطلح، ولعل من أهم النتائج التي توصلت لها في هـا هذا المبحـث هو إبراز قيمــة المدرسـة البصرية في التفـسـير، وإظهــار أثر ها ؛ لأن كثيراً من الباحثين يُفردون المدرسة الككوفية بالحديث، ويغفلون مـدرسة البصرة، أو يدخلونها
 المروي عن التـابعــن قد جـاء عن أصـحابهـا . ولذا فـسـوف يكون ترتيـب إيراد المدارس حسب كثرة المروي عنها .

تم إنه في مقـابل هذه الحـال، فقـد كانت الملدرسة المدنية من أقل المدارس اشتـغالاً
 فقد أفردتهـ بالحديث كـملرسة مستقلة؛ لوضـوح المنهج الاستقلالي في تفسير ها رغم قلته ، وعدم تأثرها كثيراً بغيرها، في حين أنها أثرت في كل المدارس الأخرى ، فا فالخسن وقتـادة وعطاء، والشُعبي ومكححول وغيـرهم، تأثرهم واستـفـادتهم من المنهج المدني واضحةة ولاسيما أخذهم عن سعيد بن المسيب.

وما ينبغي بيانه في هنه المقدمة أن الشام واليمن ومصر لن أدرسـها كمدارس، وإنما سوف أدرسها كبقاع بها بعض الآثار ، لكن لم يكن لها منهج مستقل، وآثار كثيرة حتى

تجعل كمدرسة مستقلة .
ويعد هذه المقدمة أعود إلى مقصودي في هذا الفصل، فأبدأ المديث عن أهم هنه
المدارس وأعلمها في التفسير -

## المكرالكة المكية

احتلتت هـذه الملرسـة المكانة في قلوب المؤمنين، الـسـاكنين، والثـائبين إلى بلد الله الحرام، الحـجاج، والعمـار، والزوار، بل أخـذت مكة بألبـاب كل مؤمن رآها، أو تمنى المـي أن يراها .

ولقد كان العلم بكة يسيرًا زمن الصـحابة، ثم كثر في أواخر عصرهم وكذلك في
أيام التابعين، وزمن أصحابهم، كابن أبي بنجح، وابن جريج (1" .

إلا أن مكة اختصت زمن التابعين بحبر الأمة وتر جمان القرآن ابن عباس -رضي اللّ
 ذلك، فنبغ منهم أئمة كان لهم قصب السبق بين تلاميذ المدارس في علم التفسير . وقد تأثر بالمدرسة ـأيضًا ـرجال وأثمـة لم يكونوا بككة، لكـن كانوا كثيري الترداد والمثابة لها : كأبي العالية، وطاووس بن كيسان، وغيرهمهر، فنشاط المدرسة المكية كان أوسع من أن يقتصر على بقعة واحدة. وبعد أن رحل ابن عباس عن مكة ، لم يختف نوره فيها ، وإنا قلّ نَّتاج تلاميذه ، وزادت هيبتهم من التفسير ورحل بعضـهـم للآفاق، حتى جاء عـاء عصر أتباع التابعين، فدفعوا العـجلة، وأكثروا من الرواية عن شيوخهـم وظل العطاء يتواصل ـ حتى الطبقـة

 أعرض لترجمته بشيء من التفصيل، ثم أبين بعض مـعالم منهجه التي كان لها الأثر في نفوس أصحابه وتلاميذه، فأقول وبالله التوفيق :
(1) الإعلان والتوبيخ لمن ذم التاريخ (YQY).

## عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما . :

اسـمه و نسببه:


مولده:


 . المحكم من القرآن (أي : إلمفصل)
 سمعت النبي
 منها بالتحديث (9)

يعـد ابن عـبـاس ـ رضي الله عنهما - في طبقة صـغار الصـحابة، ومع هذا فقد سبِق


. (Y)


( ( ( ) السير (
. $\operatorname{Viv}(1 \cdot V / Y)$ (V)
 ( التحفة اللطيفة (Y/ / / الت /

غيره من الصحابة ـ رضوان الله عليهم- في علم التفسير حتى صار من أعلمهـم فيه" " يقول ابن أبي بنيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون : ابن عباس أعلم من عمر،


عباس قد جمعه كله(") .

وكان ابن مسعود يقول: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل، نعم ترجمان
القرآن ابن عباس (r)
وأثنى عليه ابن عمر - رضي الله عنهما ـ بقوله : هو أعلم أمة محمد بَّهُ بـا با أنزل على
مححمل
وقال عبد اللهبن عمرو بن العاص : ابن عباس أعلمنا با مضى وأفقهنا فيما نزل ما

 وكان بعض التابعين يترك الأكابر من أصحاب النبي يُّهُّهِ ويجلس للأخـذ عن ابن



( ( ) تَاريخ أبي زرعة (T (


 وانتطعت إلى هذا الغلام من لينهمه؟!

إلى قول ابن عباس"



## أسباب تقدم ابن عباس في التفسير :

 الصحابة في نهم كتاب اله،، ؤالقدرة على تأويله، ومي على الإجمال:

 النبي









والمديث أخرجه البزار في مسبنده بلفظ: :اللهم علمه تاريل القـرآنا، يُنظر كـشـن الأســـار =

بل دعـا له بالـكـمـة مـرتين (1) ، فاستتجيبت تلك الدعوات المباركات الز كيـات،


 Y ـ ـقرب منز لته من عمر - رضي الله عنه ـ :
 التفدم في التفسير، هو تلك العلاقة، والعناية الخلاصة التي حظي بها ابن عباس من عمر -
. orv/r) ( ) ، YTVE (Y\&V/r) =











. MAY

$$
\text { ( ( الفتح ( } 1 \text { ) . . }
$$




أقل منهمر.
بل إن المُوي عن الصسابة مجتمعين لا ييلغ مجموع ما روي عنه ـ رضي اللهعنهـا ..


 التحصيل والتقدم، بل والإكثار في بأب التُفير وغيره من أبواب العلم.

فعن عـامر الشُعبي عن البن عباس قال : قـال لي أبي : يا بني، أرى أميبر المؤمنـين

 وكان عـمر ـرضي الله غنه - يدخله مع أكابر الصحابة، وما ذلك إلا لأنه وجد فِنه قوة الفهم، وججودة الفكر ، ودقة الاستنباط.

قال : كان عمر يسأنلي مع أصححاب محمد فإذا تكلمت قالل: غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا العلام الذي لم تُتمع شُؤون رأسهـ وعن ابن ععبـاس - رضي الله عنهما ـ قال : كان عمر يُذخلني مع أشبياخ بذر ، فقال











 أَفْواجًا وفتح علــينا، وقال بعغهـم : لا نلري، أو لـم يقـل بعغهـم شـئًا، فقال لكي : يا ابن
 أعلمه اللهّ له، "إذا جاء نصر الله، والفتح" فتح مكة، فذاك علامة أجَكّك، "افسبـح بحمد . ربك واستغفره إنه كان تواباًا، قال عُمر : ما أعلمُم منّها إلا ما تعلم

وكان ابن عبـاس نشدة أدبـه ، إذا جلس في مـجلس فيه من هو أسن منه لا يتحـلـث إلا إذا أذن له ، فكان عـمر يـلمس ذلك منهه فيـــثه ، ويتحر خـه عـلى الحـديـث تنشـيطًا لنفسه، وتشجيعًا له في العلم.

 عـمـر فقـال : قولـوا: نعلـم أو لا نعـلم . فتـال ابن عبـاس : في نغسيي منهـا شيء يا أمير المؤمنين، قان عـمر : يـا ابن أخحي قّل ولا تحقر نـنسك . قـال ابن عباس : ضرُبت مثـلاً



 ( $1 \mathrm{H} \cdot / \mathrm{A}$ )





سورة الْبقرة : آية (Y (Y)) .

لعمل، قال غُمر : أيڭُعـمل (1) م . قال ابن عـباس : لعـمل : قال عمر : لرجل غني يعمل
 وقال ابن ححجر - في شرّحه لهذا الأثز -: وفيه قوة فهم ابن عباس، وقربب متنزلته من عمر‘‘، وتقديه له مع صـغره، وتحريض العالم تلميذه على القول بحخرة:من هو أبسن منه، إذا عرف فيه الأهلية لما فِيه من تنشيطه، وبسنط نفسه، وترغيبه في العلم(r)
 عباس من المقدمين عند عمر :

فعن عبد الرحمن بن زيد قال : كان عـمر بن الخطاب- رضي الله عـنه ــإذا ضـنـى
 عباس، قال : فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسون، فإذا كانت القائلة انصرفـ ـ فـانِل









$$
\begin{align*}
& \text { أبي حاتم والحاكم (EV/r) (Y) } \\
& \text { فتح الباري (Y/Y/R). } \tag{r}
\end{align*}
$$




سورة البقرة: آية (Y • (Y).

كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان، فسمع عمر ما قال، فقال: وأي شيء قلت؟ قال : لا شيء




أشتري نفسي! فقاتله، فاقتتل الرجلان! فقال عمر : للهّ تلادك ، يا ابن عباس (1) . وكان عمر ـ رضي اللهُ عنه ـ يسآل ابن عباس عن الشيء من القر آن ثم يقول : غص غوَّآص

بل كان عمر إذا جاءته الأقضية المحضلة، يقول لابن عباس : يا أباعباس قد طرأت
 سواه إذا كانت العضل (r)

وعن سعد بن أبي وقاص قال : ما رأيت أحدًا أحضر فهمَا، ولا ألب لُّبَا، ولا أكثر
 للمُعضلات، ثم يقول: عندك قد جاءتك مُعضلة، ثم لا يجاوز قوله، وإن حوله لأهل
بدر من المهاجرين، والأنصار (1) .
 (1) تفسير الطبري (1)








يقـول طلحـة بن عبيـدالله: منا كنت أرى عـمر بن المُطاب يقدم على أبن عبنأس
(1)

وكـان ابن عـبـاس - رضّي اللهُ عنهما ـ كثير الملازمـة لعـمر، حريصـا على سؤواله، والأخذ عنه.

فعنه قال : مكثت سنة أزيد أن أسأل عـمر بن الحططاب عن آية فمَا أستطيع أن ألبنأله هيبة له، حتى خرج خاجًا فـخرجت مععه، ، فلما رجعت وكنَّا بععضن الطريق ، عدل إلنى

 قلت : واللّ إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة ، فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا
تفعل ، ما ظنتت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خخبرتك به (ب) . ولذذا كان ابن عباس - رضّي الله عنهما - من أكثر الصبحابة نقلاُورواية لتفسير عممر وعلمه-رضي اللهعنهم (ب) ..
(1 (1) طبقانت ابن سعد (rv• /
 ( (TOV/A)
 1A





 وبعدهما الـدسن حيث روى (4 • • •

وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن عامة علم ابن عباس أخذه من عمر رضي اللهُعن
(1) الجمميع

هذا بعض ما لقيه ابن عباس - رضي الله عنهما - من عناية عـمر وتقريبه له ـ رضي الله
 والتفسير بخاصة .

ولعل ما يضاف إلى ما سبق، ويتممه أن أشير إلى طرف من شهادة بعض الصحابة لابن عباس، وثنائهم عليه في محجال سبقه، وتقدمه في العلم .

فـعن علي بن أبي طالب ـ رضي اللهعنه ـ قال : إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق لعقله ونطنته

ولما مـات زيد بن ثـابت ـرضي الله عنه ـ قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: مـات حبر هذه الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفًا

وكان ابن عباس ـ رضي اللهعنهما ـ عند أبيَّبن كعبـ، فلما قام من عنده قال أبي : هذا يكون حبر هذه الأمة، أوتي عفالًا وفهمًا (8) . ץ ـ الأخذ عن كبار الصحابة :

رأينا فيما مضى ذلك الأثر، وتلك الصلة بين ابن عباس وعـمر ـ رضي اللهُعـهــمـ. وابن عباس لم يكتف بالأخذ عن عمر فحسب، وإثا حرص على سؤال بقية الصحابة .

ونسبه لابن عساكر في تاريخه (Ir / \& ov ).

.rvlar (६Oq/ir)








 البرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمـع الناسُحولي ليسألوألوني، فيقول: هذا الفتـي كان أعقل مني



 وسائر ها بكة

 عباس إذا صلى أجلس غلمانه خلفه، فإذا مرّبآية لم يسـمع فيها شيئًا رددها فكتبوها، ، فإذا خرج سأل عنها
(1) المججع السابق (Y/ (Y)


$$
\begin{align*}
& \text { (Y) طبقات ابن سعد (Y) /Y) (Y) (Y) } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 من سبقه، وسبق من كان مثله.

## § ـ قوة اجتتهاده ، وقدرته على الاستنباط :

كان ـرحــه الله - يرجع في فهمهـ لمعاني الآيـات للقرآن أولاً، فإن لم يكن ؛ رجع إلى

 تلك المنزلة الرفيعة بين المفسرين من الصحابة ، والتي تتمثل فيما يلي :

$$
1 \text { ـ فهمه لتراكيب اللغة ، وأسرارها . }
$$

Y ـ معرفته بأيام العرب، وعاداتهم، وأنسابهـم، وأشعارهم.

البحر لكثرة علومه( (r)

فجـع -رضي اللّعنه ـ بين العلمين : الرواية، واللراية، وكان له نصيب وافر من

> كليهما، ولذا لـا سئل عن علمه كيف حصله؟ قال : بلسان سؤول وقلب عقول(r)" وعن عـبيـد اللهبن أبي يزيد قـال : كان ابن عبـاس إذا سُئل عن الأمر فإن كان في



$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) }
\end{aligned}
$$





وعن عبيد اللهبن غُتبه، :قَال : كان ابن عباس قد فات الناس بخصنال : بعلم مــا سبقـه،






قط سأله إلا وجد عنده علما")
وعن عطاء قـال : كان نانس يأتون ابن عبـاس للشبعر، وناس للأنساب وناس للأيام


وعنه قال : مـا رأيت مجلبَّا أكرم من مجلس ابن عباس، كان يجيء أصحاب التُر آن ،


أصحاب النحو يسألونه، كلهِم يصلمر عن واد واسع (8)
وعن عمرو بن دينار، قال : ما زأيت مجلسًا أجمع لكل خير من متجلس ابن عبأس
${ }^{(0)}{ }^{(0)}$ وكان - رضي اللّه عنه وأرضضاه ـ يستشهد بالشُعر في تفسيره.
فعن عبيد اللهبن عبد اللهبن عتبة قال : شهدت ابن عباس، وهو يسأل عن عربينة

 العقبى (HY).




وكـــــانـــر رضي الله عنهـمـا ـ يقول، إذا سألتمـوني عن غريب اللغة فالتمـسـوه في
() الشعر، فإن الشعر ديوان العربي

وقال سعيد بن جبير ، ويوسف بن مهران: مـا نحصي كم سمـعنا ابن عباس يسأل
عن الشيء من الققرآن، فيقول : كذا وكذا، أما سمعت الشاعر يقول: كذا وكذا وعن عكرمة قـال : كـان ابن عبـاس إذا سـئل عن الـنيء من عـربيـة الُقـر آن ينشُـد

الشعر
بل كانــرضي اللهُ عنه وأرضاه ـ إذا سئل عن شيء من إعراب القرآن قال الشُعر (0) ومن أشهر ما يُروى عنه ـرضي اللهنهـ في ذلك، مـا رواه الضححاك بن مـزاحم في مُسـاءلة نافع بن الأزرق لابن عبـاس وإجـابته عن غريب مـا سـألهُ بما حضره من شـعـر العرب.

فعن الضّحاك بن مزاحم الهلالي قال : خرج نافع بن الأزرق، ونجدة بن عوير في نفر من رؤوس الحُوارج لينقروا من العلم ويطلبوه، حتى قـدموا مكة، فإذا هم بعبـد اللّ





. $17 \cdot \mu(191 / \mathrm{F})$




و كذا : فقال له نافع بن الأزلزق : ما أجرأك يا ابن عباس على ما تجريه منذ اليوم . فقال له ابن عباس : ثكلثك أمك يابانافع، وعدمتك، ألا أخبرك من هو أجرأ مني؟ قـال : من هو
 صدقت، يا ابن عباسن، أتيتك لأنسألك، قال : هات يا ابن الأزرق، فسل .

 الكتاب على محمد عَّهُ ؟ قال : نعمب ! أما سمعت قول أمية بن أبّي الصّلت . مـــــــغـلة تدب إلنى عكاظٍ

ألا مـن مــبلغ حــــــــان عني
إلى القـينات فسـلا في الــفـاظ
أليسن أبوك قــينا كـــان فــينـا

يــنـبــــا يظل يُشـبكــــــــــرا
 الدخـان الذي لا لهب فيــن، فـال: وهل كـانت العـرب تعـرف ذلك؟ فــال : نعمب! أمـا سمعت قول نابغة بني ذبيان يقول :


 ذلك قبل أن ينزل الكتـاب على محـمد يُّ ؟ الهنلي وهو يقول :

خـلال الريش سـيط به مــشــيج كــان الفــصل والفــوقين منه

## ه ـ اهتمامه بالتفسسير :

ومع كثرة علوم ابن عباس ـ رضي الله عنهمـا ـ وتعدد معارفه إلا أنه صرف في علم التفسير عنايته، وأفرغ فيه جهده ، وبدا ذلك واضحًا في شهرة ملرسته به ، ثم باشتغال أكثر أصحابه به .

والناظر في كـتب الآثار يجد المروي عنه كثيرًا في التـفسير خـاصـة ، نما يدل على غظيم احتفائه به، وكثرة اشتـغاله بهـذا العلم، وهذا ونـا من أسباب تقـدمـه وسبقه في هذا الفن.

وقد كان أقر انه من الصححابة يحيلون السائل عن مشكل القرآن إلى ابن عباس .



قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله، ثـم تعال فأنخبرني ما قاله . فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس : كانت السموات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقًا لا تنبت، ففتق هذه باللطر، وفتق هذه بالنبات، فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، ، فقال :


يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي علمًا (ب)
 المجمع : رواه الطبراني، وفيه جويبر ، وهو ضعيف (Y/ (Y) / (Y)، وينظر إيضاح الوقف والابتداء
(Y) سورةالأنبياء: آية (Y) (Y)











 عباس : يغفر الله لأبي عبل البر حمن، لعمزي لقد وجد المسلمون منها جين أنزلْت مبُل ما
 السورة، قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة ما لا طاقة للمسلمين بها، وصار ألأمر


والفعل



(0) مورة البقرة: آية (٪^) .




والتفسير شأو ابن عباس (1)
وعن المطلب بن عـبـد الل(") قالل : قرأ أبن الزبير آية فوقف عندها ، أسهرته حتى
أصبـح، فلمـا أصبح قـال : من حـبر هذه الأمة؟ قـال : قلت : ابن عـباس فبـعـثني إلـيه




 باله(

هذا كله يشـهد له ـ رضي الله عنه ـ بالسبق واللشُهرة في علم التفسير ، وكان ـرضي اللّ عنهما - يحرص في المجامع العامة على تعليم الناس التفسير فعن أبي وائل شقيقِ بن سلمة قال : حسججت أنا وصـاحب لي وابن عباس على

(1) الإرنـاد في معرفة علماء المديث (1 / 1 ) .

 ( $\{0.10$ )
(r) سورة يوسف : آية (7 • ).
(£) سورة لقمان : آية (Y0).
(0) سورة المؤمنون: آية (11) .

من رأس هذا الر جل ، لو سنُعت هنا الترك لأسلمت (1)
 الصححابة له في هذا العلم () ، بينما نجد سبق بعضهـم له أو مقاربتهم له في علو م أخخرئ :


7 ـ منهـج ابن عباس - رضّي الله عنهـما ـ التعليمي مع أصحابــ (0) :
 روح الثقة في نفو بنهم، والتشْجِيع لهم للتصدي لأداء ما علموه وإبالاغه، وقلذ انفرد فُي

هذا المنهج بالعديد من الأساليب، من أهمها:
أ الحرص على تحصيلهمه، وتلقيهم للعلـم، وإلزامهم بذلك ، فكان يربط في رنجل
مو لاه عكرمة الكبل على تعليمة العلم (1)
بـ تلريبـهم بـحضـرته:على الأداء، والإفتـاء للاطمئنان عليـهمه، فبـغـد أن غلم أهليتهـم كان يحرضهـم على الإفتـاء بحضرته لما فيـه من تشجينعهـم، وتنشيطهم على تحصيل العلم؟، وإبلاغه.


 والفتح (1/ / 1 ) .


( $)$





فعن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لابن جبير : حدث، قال : أحلث وأنت شـاهد؟


ج- وكان بعد الاطمئنان على علمهم، يأمرهم بالانطلاق لتعليم الناس وإفتائهمّ، فعن عكرمة قال : قال ابن عباس لي : انطلق فأفت الناس وأنـا لك عون . قلت : قلا لو أن
 يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، ، فإنك تطرح عنك تُلثي مؤنة
(r) الناس

وكان يقول لسـعيلد بن جبير : انظر كيف تحـدث عني، فإنك قـ حـفظت عني
. كثير|r

عظيم قدرهـم، فكان للذلك الأثر الكبيـر في حـرص الناس علـى سـؤالـهـم ، والأخـل

 ولذا بجد أن تلاميذ ابن عباس تميزو| عن غيرهم من مفسري التابعين بالتوسع في علم الرواية، والدراية(1) فكانت مدرستهم من أكثر المدارس قولآ، ورأياّا في التفسير، ،





(T) (T) أصحاب ابن مسعود الملازمين: كعلقمة، ومرة، ومسروت اشتغلوا برواية علم شيخهمه، وقلّ" =

بل إن من ثمار تلك التربية أن أصحابه كانوا يفتون الناس بحضزته.






 (1) (إقيهه واحذ أشد على الشيطان من ألف عابدل)

 . يجزيك فيها الوضوع
= ص (1)





 .




وعن عكرمة قال : كنت أفتي بالبابب، وابن عباس في الدار"(1)
وكان أصحابه يراجعونه، وقد يفتحون عليه بعض المعاني، فيسرُّبذلك .



أزل به، حتى عرفته أنهم قد بجوا فكساني حلة(r) .

وبلغ ببعضهم أن كان يراجع شيخخه، ويُخالفه صـراحة ، فعند تأويل قوله تعالُى :

 مـجاهد لابن عباس : ولكني لا أرى ذلك، أرى أن يؤخذ بُرمته، ثم يُم يخرج من الحرم، ،
فيقام عليه الحد، فإن الـرم لا يزيده إلا شدةة(o) .
 التربوي، الذي تميز به ابن عباس مع أصحابه كان من أسباب تفوق أصحابه، وسبقهم،
وكثرة اجتهادهم .

## V



 القدير (roq/r).

(0) تفسبر الطبري ( $)$ (

أصبحت طيب النفس، فسنلوني عن أشياء من سورة البقرة وسورة يوسف، يخحصهـمـا من بين السور ، قال : فولينا:المسألة رجلاً ، فلم يكن عنده شيء" وكان- رضي الله عنهما: يتمنى لو علم جميع الناس ما يعلم من القرآن") .



 . اليوم، ولنتحدث غدا()

## 1 - رجلاته وأسفاره :

 العراق، وابنتعمله علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ على البصرة(c) .

وكان ـ زضي اللهُ عنه ـيغشـى الناسن بالبصرة في شهر رمضضان فما ينقضي حتى يفقهّهم "(1) فعن الحسن قال : كان ابن عباس من الإسلام كمنز ل، وكان من القرآن بكنزلن و وكان

(Y) حلية الأولياء (Y) (Y) (Y)
( العلم لأبي خيئمة (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)


( ( ) الإصابة ( ( 7 (

 تعرضًا للتفسير بعد مكة، وُكان من نتاجها ما ما ذكرنا من الأثر البالغ الذي ألـا أحدئه ابن عباسن في =:

> ورحل إلى مصر، فروى عنه من أهلها خمسة عشر نفسًا"1 .

وسافر إلى إفريقية مـجاهدكا، وقسم الفيء بين المسلمين في فتح إفريقية، وكان
الأمير عبد اللهبن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه(") ..

وهذا مان نشر علمه، وكثر الناقلين لعلمه، وتفسيره.

$$
9 \text { ـ تأخر وفاته : }
$$

توفي- رخي الله عنه وأرضاه - في الطائف (r) ، سنة تُمان وستّن (i) . فحصل الكثير من العلم، وزاد من الحـاجة إليه، و ولاسيما في مكة ، التي كان العـلم بها يسيرًا في زمن كبار الصحابة ، وكثّر في عهلد صغارهم

يقول شيِ الإسلام ابن تيمية ـ بعد أن ساق ثناء ابن مسعود على ابن عباس رضي
 إلي ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث
 العلوم بعد ابن مسعو2
=


 القيروان (




(0) الأمصار ذوات الآثار (107) (7 ).


## هقارنة بير أهصابـ ابر عباسن

## بين مجاهلد، وعكرمة:

مجاهد وعكرمة .رحمهما اللهـ من أكثر مفسري التابعين تعرضا للتأويل ، واجتهاذاً
 الاختلاف والتباين، وفيما يلي بيان ذلك : أولاً : أوجه التبه والاتفاق :

فمما تشابها فيه: طول ملالزمتهما، ومصاحبتهما لـبر الأمة ابن عباسن -رضي الشا



 أعلمهم بالتفسير مجاهد (r)

ومنهم من قدم عكرمـة؛ كما روي ذلك عن أبي حاتم حيث قال : أضحـابـ أبن عباس عيال فيّ التفسير على غكزمة(1) .


. (9Y/1) (1) (1)

( البرح (Y)

بعلوم أخرى مع علم التفسير ، وتقديهـم لهذه العلوم عليه، أما مـجاهد وعكرمة فقـد صرفا جل عنايتهما ، وغاية اهتمامهـما إلى التفسير وأصوله، وكل علم علم يخدم الما القرآن ، لذلك كان حظهما من العلوم الأخرى أقل من التفسير . ثانيًا : بعض أوجه التباين والاختلاف :

ا ـ تعرضا جـميعًا للآيات المشُكلة، وتوسعا في باب النظر والاجتهاد، إلا أن مجاهدأ كان أكثر من عكرمة في هذا، وكان أسهل منه في باب الرأي والثقياس، وقـد عدّه ابن خلدون من أكثر تلاميذ ابن عباس تحررًا في التفسير (1)

وقـد أعطى مـجاهـل لعقله ، وفهمـه حرية أوسع في فهـم بعض النصوص القرآنية

 اللفظ القرآني من عكرمة، بل من الْتابعين كلهم، مع ما كان من مخالفته لإمام المدرسة
ابن عباس (8) .

وأما عكرمة فإنه ، وإن كان مـن اجتـهـلد، وبلـغ في ذلك شأواً كـبيراً من العلـم بالتأويل، واستحق بتلك العقلية التي كانت تسمع الكلمة من الناس فينفتح لها خمسون
 والرواية، والإفادة من محفوظه.

Y Y ولعـل ما أهل مـجاهدًا للسبق في باب النظر، تعـدد مصـادره، وتنوع موارده،
(1) دراسات في القرآن أحمد خليل (1IY) ) (I) دراسات في التفسير وأصوله د. محيي الدين بلتاجي (Y) (Y)




وتأتى له من ذللك ما لم يتأتث لعكرمةّ فقد رحل إلى الكوفة ، وتلقى قر ابءة انن مسنغود، و كان يقون : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لـم أحتح ألن أسأل ابن عباس غين كثير من
(1) القرآن ما سألّت




 كان يعتمد على العلوم النقلنية أكثر من العقلية، في حين كان مسجاهد من أقل المكيين فـي


ويتبين هذا واضحجًا في نسبة ما روي عنه (!)
كما فاق عكرمة أيضًا في العناية والا هتمام بالرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهـما
 جلِّا من مـقـارنة مـا روي عن ابن عـبـاس من طريت عكرمبـة، ومـا روي عنه مـن طرِيت
(1) هجاهد


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{H} \text { ( السير ( }
\end{aligned}
$$



 من طريق مجاهل (r • • • فُقط .
وفي ذلك يقول عكرمة : كل شيء أحدثكم في القّرآن ، فعن ابن عباس (1)

ويشهد لذلك أن حفاظ ابن عباس كانوا يسألون عكرمة عن مذهـب ابن عباس أكثر
من سؤ الهم مجاهداً|" .

ع ـ توسع مجاهد وتساهله في الرواية عن بني إسرائيل أكثر من عكرمة، فمع أن عكرمة كان من المقدمين بين المكيين في معرفة المـنازي والسير وفي أسباب النزول؛ ؛ إلا
 بسبب أخذه عن أهل الكتابب(r)

ه ـ وعما تميز به مجاهد عن عكرمـهّ، وانفرد به ، كثرة المروي عنه في علم التفسير ، واعتماد الأئمة عليه في التأويل، ويدل على ذلك أك مأن ما رواه الإمام الطبري مشلآعن




7 ـ وعما تميز به مجاهد سبقه في علم القُراءات، فقد تقدم على عكرمة؛ ولذا عدّه


طبقات ابن سعد ( / / Y § ).

قولا
(0) (1) سبق تفصيل ذلك في ترجمة عكرمة ص (171) .



 يبلغ عبكرمة مبلغه في هذا .

وخـلاصـة الـقول: إن غكرمة قـارب مـجاهدًا في كـير من التـفسير، فكان إتبـاع التابعين في مكة يعرضـون أقوال عكرمة على مجاهد، ويعدون اتفـاقهـما عـاملامة عللى



قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال : تجعلني للناس إمامًا ! قال : نغّم .
 نعمّ، قال : وأمنًا . قال : نعـم، قال : وتجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمـة مسلمة لبكُ .
 قال : نعمه، قال : وترزق أهله من الثمرات من آمن منهمه، قال : نعم . يقول ابن أبي بنيح : أخبنرني به عكرمة ، فعر خته على مجاهد فلم ينكره(!) وقال ابن جريج : فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكرمة جميعا" ${ }^{\text {(2) }}$

 عكرمة، ثم عرضته على مجاهِذ فلم ينكره(1)

| (1) (\%) تفسير (\%) (\%) |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


عن عكرمة قال : ثم مصير الكافر إلى النار، فعرضته على مجاهده، فلم ينكره" (1) " ومع هذا فكأني ألمس أن مـجاهداً لم يكن يرضى عن عكرمة تمام الرضى، بل كان
يخطئه ، ويضفه بالكذب أحيانّا(') .



قال مـجاهد : ماله ، لعنه الله! فــوااللّ لقد علم أنه غير الإخصاء، ثم قال : سله، ،



أخزاه الله(0) الم
وكان ـرحمه اللهـ يرسل أحيانًا من يسأله ، فإذا أصاب بين ذلك، فعن ليث بن أبي سليم قال : أرسل محجاهد رجلاً يقال له قاسم إلى عكرمة يسأله عن قول الله لأيـوبـ :
 عجلناهم لك في اللنيـا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وآتيناك مثلهم في الـدنيـا، ، فقال : يكونونلي في الآخرة، وأوتي مثلهم في الدنيا ، قال : فرجع إلى مجاهد فقال :

 أو بسبب تلبس عكرمة بيعض رأي أهل الأهواء .
(Y) سورة النساء: آية (119).
(ع) سورة الروم : آية (・ケ).

(T) سورة الأنبياء: آية (^).
(1) أصهابـ

بين عكر مة، وسعيد بن جبير :
كان بين عكرمة وسعيد أو جه من التقارب، والاتفاق، وأو جه أخخرى من التباين؛،



عامة - (8) ، وكانا كغرسي رهان في الرواية لتفسير ابن عباس - رضي الله عنهما (0) -


من خلال ما يلي :
1 ـ كانت عناية عكرمة بالعِلون الـادمة للقرآن أكثر، ففاق صاحبه في معرفة أسبابن النزول، وكان اعتمناده عليها أكثر(")، ويتضح هذا ويتأكد ، عند مراجععة المروي من تفسير ابن عباس ، فقد عني عكرمة بأسباب النزول الوالردة عنه ـ رضي الله غنه - أككر بنـ
(v) عناية سعيد.

 (Y)


مجاهدًا لم يرو إلا (Y , ••)، وععطاء (Y • , •) وغيرهم أقل منهم في ذلك.



 (19 م • • من طريق سعيد

Y Y وفي باب معرفـة المكي والمدني تقدم عكرمـة كثيرًا على صـاحبـه ، واستشـهـد
 هذا الباب"




 مرتين، أو ثلاثاثا، ولم يجبَه بشيء الر

ع ـ توسع عكرمة في القول بالنسـخ، وكان في ذلك أكثر هن سعيل ـ ـ كان عكرمة ـرحمه الله ـ أكثر عناية ببهـمات القر آن من سعيد (£)

T ـ كان عكرمة أكثر اعتمادًا على اللغة من سعيد، فكان استشههاده بالشعر ، ودقته في التـفريق بين الكلمات القرآنية، ومعرفة المعرب من الألفاظ التقرآنية، ميزات تقدم فيها على صاحبه ${ }^{(0)}$
V. و وفي الجمملة، فقد كان تفرغ عكرمة وانقطاعه لعلم التغسير أكثر من سعيد، وقد


حين لم يتتمد قول سعيد بن جبير !! الي موضعين فتط .

( (
سبق الإشثارة إلى ذلك في ترجمة عكرمة ص (1) (1) (1) .
(0) (1) سبق تفصيل ذلك في ترجمة عكرمة ص (171) .

عندما سئل : أيهمما أعلم بالتقسير عكرمة أو سنعيد؟ ، قال أصحاب ابن عباس عيال في التغسير غعلى عكرمة)

حين ورد الثناء على سعيد في جمعه لعديد من العلوم" (1) .
^- كان لر حلات عكرمْة، وكثرة أسفاره في البـلاد، الأثر البالغ في نشر تزات المدرسة المكية، وأنما سعيد فكانان أقل منه في ذلك . وفي مقابل هذا بجد أن سعيدٌّ فاق عكرمة فيها يلي :
 المديني من أثبت أصحاب ابن عبان (r)

وعدابن معين مرا اسيله أقوى من مراسيل عطاء، ومجاهد، وطاووس(8)، بل كانـن سعيد يتابع عكرمة، ويسمع منه، ويصحح ما ير اه صوابًا .

فعن أيوب السختياني قال : الجتمع حفاظظ ابن عباس على عكرمة، منهـم سـعيلذ بن


 قاله : كان يبائير هما في مكتلل


التابعـين نقدلًا وشــدة في قبـول الروايات، مـع ما كــان عـنده من الحـرص على الكتـابة رحمه الله ..

Y ـ كان سـعيد أكثر عناية بالآثار ، وبعـلًا عن الآراء من عكرمة، فقد غلَّب الرواية
 مصا مبة سعيد لابن عمر" "، بخلاف ما كان من حال عكرمة"(1)

Y ـ كان اهتمام سعيد بالقراءات وتقدمه فيها أكثر من عكرمة، واتضح هذا الاهتمام كذلك بعد تتبع المروي عن ابن عباس في القراءات، حيث حاز سعيد قصب السبق في

ع ـ كان سعيد أكثر تساهلاً في التحديث عن بني إسرائيل من عكرمة(†) .
ه ـ كانت عناية سعيد بآيات الأحكام وتفسيرها أكثر من عكرمة(8)
7 ـ المروي، والمنقول من تفسير ابن عباس عن سعيد أكثر (0) ، مـع أن عكرمـة كان أكثر ملازمة، وأطول بقاءُعنده، وأحسب أن السبب الرئيس في ذلك دخول عكرمة في شيء من الأهواء، كـا عكر صفـو المروي عنه، حيـث رد بعض الأئمـة روايته بسببب ذلك. بخلاف سعيد الذي لم يتردد أحد في الأخذد منه والنقل عنه (1)
 ما جاء عن عكرمة (Y) (
(
(r • , • ) من تفسير عكرمة .

 (7) (1) سبق تفصيل ذلك في ترجمة عكرمة ص (1 (1 ).

بين عطاء بن أبي رباج، وأصتحاب ابن عباس :

المشاهير اختلاذنا ومنارقة، وكان وراء ذلك العديد من الأسباب :
ا ـ قلة المروي عنه في التُفسير : فهو من أقل المشهورين رواية في التفسير(") ، وُمْنَ




وصار أعلمهم بالمناسك (0)
والمكيون ـعمومًا ـلم يهتموا بالْفقه والأخحام الفرعية كاهتمامهـم بالتفسيز؛ إلا أن
عطاء خاللفهم في هذا .
r ـ هو أقلهم رواية عن بني إسرائيل ، ، مع أن المدرسة المكية من أكثر المدارُس روْايةَ
عن أهل الكتاب.

ومقارنتها بغيره من أصحابه ، 'ولذا فهو من أقلهم رواية عنها



( + , • )، وعن مجاهد (r •, • )، وعن عطاء (Y • • •).

ـ ـ كان من أكثرهم حرصا على الآثار، وروايتها، وكان من أكثر أصحاب المدرسة المكية تساهلاً في روايته للمراسيل، وكان يأخحذ عن كل أحد ، حتى عُدُّت مراسيله من ون
أضعف المراسيل (1)

ولنا فهو من أبعـدهم عن الرأي، بل إن كـا مـيزه عن غيره، سفـره إلى المدينة، ، وأخذه الحديث عن أئمتها.

يقول مجاهل وغيره من المكيين : لم يزل شأنتا متشابهاًا متناظرين، حتى خرج عطاء ابن أبي رباح إلى المدينة ، فلما رجع إلينا استبان فضله علينا(ث) .


> عطاء (t).

وخـلاصة القول: إن عطاء ـرحمـه الله كـان من أكثر المشاهير من مفسري مـكة مـخالفة لمنهج شيـخه، ومسـلك أصـحابـه، وكان من أشدهـم ورعًا، ولذا فإنه قلَّأن يتعرض للمشُكل من الآيات ـ وكان ـرحمـه الله ـ من أضعفهـمـ في معرفة لغات أهل قبائل العرب، وغيرها من معرب القرآن (2) .

أسبباب كثرة المروي عنهم :
تـيزت المدرسـة المكية مـن بين سائر المدارس بكثرة تناولـهـا للآلات وتفسيرهها، وأسهمت إسهـامًا قيمًا في الإبانة عن كثير من المعاني التي يـحتاج إليهها، ويرجـع ذلك لأسباب عديدة من أهمها :

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (६) وقد سبق ذلك في ترجمته ص (19§) . }
\end{aligned}
$$

$$
1 \text { - إِمامة ابن عباس -رضي اللهُ عنهما ـللمذرسة : }
$$


 ذلك، بما كان وراء كثرة المروي عنه في علم التأويل.

 وكان أصحابه يفاخرون غيرهم من التابعين بتلك الإمامة .







## Y ـ ـ الأثر بلمكاني على الملـرسة :

فمكة هي البلد الحرامه وفينها بيته الذلي جعله الله مثابة للناس وأمنًا، فالثائبون له من الحجاج والعمار ، يترددوبٌ عليه المرة تلو الأخخى، تأتي مواكبَ الحجيج من كل 'فنج
 حملوا ما مَنَّ اللّ به عُليهم من ألعلم ، لِينذروا قومهـم إذا رجعوا إليهـم .



فعن معتمر بن سليمان قال : كانوا يـجتمعون على عطاء في المواسمب، فكان سليمان
ابن موسي هو الذي يسأل لهـم
 وملن بعيدة عن مكة، إلا أنه كان لترددهـم عليها مرات عديدة الأثر البالغ في منهجهمب، فأصبححوا إلى المدرسة المكية أقرب منههم إلى مدارسهمه، فهذا أبو العالية حـج أكثبر من . ست وستين حجة)

و كان سعيد بن جبير يتردد على هكة في العام مرتين: مرة حاجًا ومرة معتمر|「() ،
وحج طاووس أكثر من أربعين حجة(')
\% ـ ـ كثرة رحلاتهـم، وأسفارهم :
فـمع أن المركز الرئيس لـهـذه الملمرسة هو مكـة، التي كان يسـع منهـا نور العلـمب، فيستفيد منه الحجاج ، والوافدون إلى بيت الله؛ إلا ألن أصسابـ هله الملـرسة لم يكتفوا بهـذا، بل حرصواعلى التنقل، والتجووال في الأقطلر والبلدان، لينتشر هذا العـلم في أصقاع المعمورة .

ولْـل من أبرز من يمثل هـا بين المكيين عكرمة مـولى ابن عبـاس، فقد رحـل إلى
 النتفسير ، لما قدم عكر مة)

وكان متجاهد قريبًا منه، فكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب، ونظر إليها، وقد رحل
(1) العلل لأحمد (1/ (1)





إلى الكوفة، وأفاد من قراءة:ابن مسعود ـ زضي اللهعنه ـ، ورحل إلى رودسن (1) ، وأفقام بها سبع سنين، وسافر إلى المُدينّ في صصحبة ابن عمر ـر رضي اللهّ عنهما .. أمـا عطاء بن أبي رباح ، فقـد سافز إلى الملدينة، فاستبان فضله على أصـحابه بعــد رجوعه، ، وفاقهم في علم الآثار، والسنن ،

وأخسب أن المدرسة المكية من أكثر الملدارس عناية بالر حلات والأسنفاز، لما تعطيه للعالم من مادة وفيرة، هي بطبيعتها تفتت الذهن وتنمي المدارك، وتعطي الفكرز مادة منـ الصور توسع تصوره، وتغتح له مجالاً رحبَا لنششر علمه.
\& - حرصهم على نشر 'علمهم :
كان للمنهج التُعليمي عند ابن عباس في تدريب أصحخابه، وأمرهم بالانطلاقن، ،
 التقدم، والإكثار من البلاغ والنشر لككل ما علموه؛ حتى إنتا بجّد سعيد بن جبير عنجّما


وكان يأمرهم أن يسألوه (8) ، ويقول: إن ما يهمني أن يؤخذ ما عندي من العلم(0) وهذا عكرمة للا رحل إلني البصرة ينكر عليهم عدم سؤالهـم إياه، ويقول : ما لكمب لV تسألونني أفلنستم
(1) (1) سبق تفصيل هذا في ترجمتهص ص (• (1) ).



( $\mathrm{HYv} / \varepsilon$ ) (


وكان يقسم أحيانًا ألا يحدثهـم، ثـم يحـدثهم بعد ذلك" (1)

فيقول : جعلني معلمًا للخير (T)

العلم
ه ـ التصنيف ، والتدوين المبكر لآثار المدرسة :
كان للمدرسة المكية القدح المعلى في سبق غيرها في التصنيف في هذا الباب(1)
وقد تصدر لهذا العلم ابن جريج، الذي كان أحد الملازمين لعطاء بن أبي رباح (v) ، فأخذ كثير|" من تفسير محاهد، وروى عنه( (N)
ثم تفرد بعد طبقة التابعين بالإمامة في مكة ، فدوَّن العـلم، وحمله عنه الناس (9) ،


(Y) (Y) (Y) (Y) (Y) العورة مريم: آية (Y)













قال عبد الرزاق الصنعانيّي: أول من صنف الكتب ابن جريج وقال ابن الأهدل: هو أون من صنف الكتب في الإسلام وكان ـ يرحمه اللهـ غاية في الدقة ، والتحري .

فعن يحيىى بن سعيد قالن : كنا نسمي كتب ابن جريج، كتب الأمانة(٪) 7 ـ قلة العلم في مكة زمن كبار الصحابة :

وهذا سبب آخر من أسنبـاب كثرة مرويات المُدرسة المكية، حيث كأن الكعلم قِلينلاً

فعن ابن الأبجر عبد الملك بن سغيد الكوفي، قال : إما فقه أهل مكة حينّ نزل ابن

> عباس بين أظهرهم(0) :
 التي كثرت فيها السنّ عنه يحتّ الناس إلى كثير هن علمهـم. كثرة اشتغالهمم بالتفسير : -

تيز المكيون بالانصرافـ لعلم تأويل الكتاب، فصرفوا فيه غاية الجمهـه وبرز من

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) الشذرات (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

 (الصحابة، ينظر المرجع الـسابق (101) )
 .( $\mathrm{rOl} / \mathrm{s}$ )

المكيين في هذا مجاهد، الذي قال عن نفسه : امتفرغ علمي القرآن" بل إنه -رحــمـه اللهـ مع إمـامته في التـفسير ، وكونه آية في فهـمـه وعلمه ك كان لا يحسن الفرائض (r) ، ولمب يشتغل كثيراً بالحديش، أو الْفقه . وقريبًا منه عكرمة، اللذي برز في هذا العلم، حتى علّه بعضههم إمام مـلرسة مكة،
(r) ومن أعلم أصححاب ابن عباس في التفسير

وقد انعكس ذلك عليهمم في علـوم أخرى، فقّلَّ إسهـامهـم فيها، ففي علمم المغـازي والسير اللذي شُخلت به كـيـر من الملمارس، كانت مكة مـن أقلهم حظًا فيـه، ولذا يقـول شيخ الإسـلام ابن تينمية -رحـمه الللـ: : فأعلم الناس بالمغـازي أهل الملدينة ، ثم الشـام، ثـم
(1) العرات

وعما يلن على انقطاع هذه الملرسـة لهـذا العلـمّ، وتخصصهـهم فيـه، أنهـا من أكـثر المدارس حليُا عن كليات القرآن، ووبـهماته، وأسباب نزوله، وبلغ اهتمام بعضهـم أن عدّ كلمات القرآن، وحروفه، وغير ذلك من العلوم الخنادمة للقرآن. ـ ـ الاجتهاد ، والقدرة على الالمستنباط :

هابت كشير من الملارس الخـوض في التـفسير، والإكثـار من الــول في التأويل وكثرت النصـوص والآثار المنقـولة عنهم في التححذير من هذا ، وكانت ملرستـا الكوفـة والملدينة من أكثر الملارس بعلاّا عن التأويل وحذراً منه .

وفي المقابل كانت الملرسة المكيـة أكثرهم توسعأفي باب التأويل و ولعل الفضل في


. 4 ( 4 ( 1 ( $)$
(§) مقدمة في أصول التفسير ( • (Y) .

منه، ، ثم الإقتاء بحضرته، ثـم الانطلاق بعد ذلك لتعليم الناس، وقذ كان جل ما أخلّوه وعلموه من شيخهمم متعلقًا بتفسير كتانب الله تعالى .

على أنه لم يرض بعض ألصححابة المعاصرين لابن عباس هذا المسلك منه، فكان ابن
عمر - رضي الله عنهما - يقول ؛ لم تكن تعجبني جر أة ابن عباس (!) وقد سلك أصحابه مسلكه ، ونهجوا سبيله، فكانوا يتنقلون في البلدان، معلمينِ، ، وناشرين لعـلم التأويل، فعكزمة لما قدم المدينة، واستقر بها، وأخلذ في نشر بضـاعتهـ مِن
 ابن المسيب كان ينكر عليه صْنيعه هنا، وعندما يسأل عن شيء من القبرآن يقول: لا لا تسألني ، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء

وكان عكرمة يقول : إني لأسمع بالكلمة الواحدة، فينفتح لي بها خمـسون بابًا:من - العلم

ولما رحل مجاهد إلى الكوفةة، وكانوا أهل قياس كانَمن أسهلهم فيه(8) : 9 ـ كتابة التفسـير :

المدرسة المكية من أقل الملمارس تحرجّا في باب تدوين الـعلمبـبـامة وألتفسـيبر بخاصة، ولنا فأصحابها من أكثر البابععين عناية بكتابة التفسير . وقد أفادوا هذا المنهج من شيخهـم ابن عباس ـ رضي اللهُ عنهما ـ الذي كان يأمرهمبم بالكتابة.


(
(V) (V) تأويل مختلف الخديث (V) (V)

فعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مـجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن، وهع
ألواحه، فيقول له ابن عباس : اكتب. حتى سأل عن التفسير كله(1)
 مـجاهد كتابًا في التفسير، رواه عنه القـاسم بن أبي بزة، وأفاد منه ابن أبي نجيح، وابن جريج

وهذا سعيد بن جبير، كان حريصًا أشـد الحُرص على الكتـابة، فيقول عن نفسـه: ربا أتيت ابن عباس، فكتبت في صصحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها ،

وكتبت في كفي
وعن ورقاء بن إياس قال : رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير، معه التفسير في
كتاب، ومعه الدواة يغير (0)
وقد كتب تفسـيرًا كاملاَّ للقرآن طلبه منه عبد الملك بن مروان، وأرسله إليه ، وأفاد منه أهل الشام، وو جله عطاء بن دينار المصري، فأخذه معه إلى مصر، وأفاد منه. ولذا يقـول أبو حــاتز : عطاء بن دينار صـالتح الحـديث، إلا أن تفـسـيـره أخــنهه من الديوان، فإن عبد الملكك بن مروان كتب يسـأل سعيـد بن جبيـر أن يكتـب إليـه بتفسير القـرآن، فكتب سعـيد بهـا التفسير إليه، فو جـله عطاء بن دينار في اللديوان ، فأخـذه ،

فأر سله عن سعيد بن جبير






وكان عطاء بن أبي رباج -رحمه الله يُسألل، فيكتب المواب بين يديه؛ وبحضرته ،
فلا يمنع ذلك"

 ينزل عند أبنيه، جعل عمرو يسأل عكرمة، فعلم أنه أخله من كتابه، فقال له : علمـبـ أن عقلك لم يبلغ هذا
 ينكرون، وأمـا غيرهم من مششاهير المدارس الأخرى، فقد كان بعضهـهم يكرْأن يكتبّ
 وغيرهم.
، 1 ـ البعد عن الفتن : :

كانت مكة أكثر استقرازاً من غير ها من البلاد ، فكان العلمـاء يهرعون إليها فأزين بعلمهم من الفتن .

ولذا وفذ إلى مكة الكثير من العلماء، ومن أشُهر هؤلاء سغيد بن جبيز، اللذي بقّي فيهـا زمنًا طويلاَ، وكان ذلك من ألنبباب كثرة المروي عنه، ومن أسبابِ تأثره بالمدزنسة

$$
\begin{gathered}
\text { المكية، حتي عُدُّ من المكيين } \\
\text { أثر هـ }
\end{gathered}
$$





صاحب ذلك من حرص أصحابه على نشر علمه في بقية البلدان.

## أثر ها على المدرسة الكوفية :

مشَّل سعيد بن جبير حلقة اتصال مهمة بين المدرستين" ، عما كان له الأثر في تقارب الملدرستين الكوفية، والمكية، حتى صارتا من أكثر المدارس تقاربًا، واتفاقًا . ومن المعلوم آن الكوفة كانت تتجنب الحوض في التفسير والإكثار فيه، إلا أن سعيد ابن جبير الذي كان من أكثئر تلاميذ ابن عباس رواية عنه في التفسير أكثر من نتل رواية تفسير شـيخه، وبثه بين طبقة متوسطي التابعين، ، فتناقله تـلاميذه من صغـنـير التابعين ،

ومن بعدهم.
وكــان ـرحــمـه الله يـحرص عـلى تـدارس آثار ابن عبـاس، ونشـرها في مساجـد
الكوفة، وحلقها.
فعن مسلم البطين قال : رأيت أبا يحيى الأعرج ـوكان عالمّا بحليث ابن عبا عـاس ـ اجتمع

 عنهما - أو ير حل إليه ليسأله عنها .

فعنه قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة ، فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال :

(1) سـبق بيان اختلاف أهل الْعلم في نسبة ابن جبير، فعده الأكثترون كوفيًا، وعده بعضهم مكيًا
ص(1rv).
( $17 / Y$ ) ( 17 ( $)$





وكان إمام الككوفة في الفقهه إبراهيم النخعي كثيرًا ما ما يسأل سعيـداً عن قون ابن عباس، ويدارسه إياه، لا بنيما ما كان في تأويل آيات الحجّ.

قال: : هو في تراءة عبد اللة (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت)، قالن: لا تجاوزوا بالعمرة البيت، قال إيراهيمب: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقـال : كذلك قالَ ابن

> عباس(()
 الهـدي: شـاة، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيـد بن جبير فقال: كذلك قالن ابن

وعن إبراهيم عن علقمة قال: :إذا أهل الرجل بالمج فأحصر ، بعث با المتيسر: من
 تداوي، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إلبر إيراهيم: فذكرت ذلك للنّعيد ابن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس (8)


سورة البقرة: آية (197).
تفسير الطبري (V/乏) (V).

 (18A/1)

سورة البقرة: آية (187).

فأجاب بقوله : يُحْكَم عليه إطعامٌ، فإن كان عنده اششرى شاة، فإن لـم تكـن قو"مت
 إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر (1)
وقد اتضح أثر المنهج المكي في طبقة صغار التابعين من بعدهم، فقد اهتموا بنقل
 الكوفة .

فالسـدي، الذي يُعد من مشـاهير مفسري التابعين، ومن أكثـر الكوفيين رواية وتفسير|"() كان جل علمه في التفسير مأخوذاًا عن ابن عباس، وفي ذلك يقول : هنا
التفسير أخذته عن ابن عباس (r) .

وكان الضحاك بن مزاحم أحـد مشاهير مفسري أتباع التابعين ومكثريهمم (8) فـــــي
الكوفة . بجد أن تفسيره كله كان عن ابن عباس ، لقي سعيد بن جبير، فأخذه عنه (o) . وامتد هذا الأثر في عصر أتباع التابعين، فهذا سفيان الثوري، الذي يعـد من أعلم الناس بذهـب أهل الكوفة، وكان يذهـب مذهبهـم، ويفتي بغتواهـم، كمـا يقول ابن
 يقدمهم في التفسير على أصحابه من الكوفيين، وفي ذلك يقول : خذوا التغفسير عن

Mrv (V\&/₹) (1)


( ( ) أخبار أصبهان ( $)$


(7) (1) وقد سبق بيان ذلك في فصل مصـادر تفسير التابعين، ص (TQ) .

أربعة: عن سعيلذ بن جبير ،'ومجاهل، وعطاء، وعكرمة")
فعـدهـم جمبيعًا من أُحـحـاب ابن عبـاس، ولم يقـدم عـليهـم أحـدا من أصـجابه
الكوفيين

## أثر ها على الممدرسة البضريةة :

كان الأثر المكي على الككوفة أكثر منه على البصرة، وإن كانت البصرة قد تأثولت

 هؤلاء أبو العالية ، الذي صـحب ابن عباس - رضي اللهعنهما ـ و كان يدنيه ويجلسههعلى
 خحجة ، وكان إلى ألمنهج المكي أقربِ منه إلى الْبضري وتتلمذ على ابن عباس, ججابر بن زيد، وأخذ عنه كثيراً من المسائل الفقهينة حتىي عدَّ من أصحابة)

ولم يكن تأثر المدرسة البصحرية بالملدرسة المكيـة مختصًا بابن عباس ، بل إن عكزمة مولى ابن عباس رحل إليها، فأعجب الحسن بعلمه، وبتقدمـه في باب العلمّبـالقرآلن،
 كثيراً من التفسير لما دخل عكزمة البصرة|(0)

(Y) البداية والنهاية) (Y) (Y) (Y) (
(Y) (Y) سبق بيان ذلك في فصل أثهُر زجال المدارس عند ترجمة أبي العالية ص (YQ1) .
 (0) طبقات المفسرين للداودي (1/ (0) .

وكان عكرمة يجالس البصريين فيحدثهم، ثم يقول: يحسن حسنكم مثل هذا(1)
وقلد أخذ عنه غير واحد من البصريين، فنقل عنه قتادة بعضًا من تفسيره" (Y)
بل كان يقدمه في علم التفسير على شيخه فيقول: أعلم الناس بالتُفسير عكرمة(٪) كما أن عكرمة ـرحمهـ الله كان من أكثر أحـحاب ابن عباس نشرّا لتراثها ، فقد رحل إلى المدينة، والكوفة، ومصر، والمغرب، وطاف وان غالب البلدان ، فكان البان لذلك أثره البالغ في تلك الأمصار (2) .





. تفسير التثابعين

الكطّرلسة البهرية


(4).

سنين

وهي منافسـة لمدرسة الكِوفة في كل الفنون، وقد نزلها من الصححابة جمع كثير (ب)
منهم أبو موسى الأشـعري، وعمران بن حصين ـرضي اللهُ عنهما -؛ وعدةمن الصنحابة

ومن أشهر من نزل البصرة أبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك .

 عــمر بن المططاب أنس بن مـالْك: كيف تركت الأشــعري؟ فقـال : تركتـه يُعلم البناس
 (YE7) (Y) (Y) المعارف (Y)
 الأمصأر (६Y_rv)
 وتهذيب تاريخ دمشنق (V/ ) (I ) ).


;لك"

ويقول أيضًا : قدم رسول اللّ
سنة)
 والسلام: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهـ) ()
قال الذهبي، وقد سرد صاحب التهذيب نحو مائتي نفس من الرواة عن أنس (1) ،



( ( $)$
(६) تهذيب الأسماء واللغات (Y / (ITV ).



(IYV/N)
. ( H ( $\mathrm{CV} / \mathrm{H}$ )


ولقد تأثرت البصرة بالنهج المدني، وأحسب أن السبب في ذلك يرجع إلى نشُشأة
 ابن المسيب، وكان يكاتبه ونهج منهجه في البعد عن الفتّن" (1) .
 كما أننا نلمح الطابع المدني في أهتمام قتادة بالآيار وإن كان الإرسال كثيراً في ريا رواياتّه، وروايات شيخه الحسن قبله، وتساهلا في الرواية بالمعنى أيضاً .
 باقي التفسير فلم أر لهما نقلاِّ عن ابن مسعود إلا في موضبين و كلاهمما في الوعظ (r) وأما المدرسة المكية، فُمع تأثر بعض البصريين بنهج المكيين، كأبي المُالية النذي
 المكيين غن أبي العالية:لقلة تلاميذه وخبه للكخفاء وبعده عن التصدر ووالإفتاء والتدريتني، ،


 بالبصرة، استعمله عليها علي - رضي الله عنهـهوخرج المى صفين (2) :

(1) سيرة الإمام مالكك لأبي زهوة (7 0):



(Y) المعارف (Y (Y).


(0) الـسن البصري لإحسان عباس (Y1).

ابن عباس أيضًا، ولـم يسمع من سعيد بن جبير، ولا من مجاهد (1) ولا من الشُعبي ولا من النخعي (Y) ، ولذا لم تتأثر البصرة بمنهج المكيين.

إلا أن الملدرسة البصرية أخلذت جانبًا من علوم المدرسة المكية بعد أن زارها عكرمة وحـدث بهـا، حتى إن قتـادة قـال: أعلـم الناس بالــلال والحـرام الحـسن، وأعلمــهم

بالتفسير عكرمة)
وكان الحْسن لا يفسرِ ما دام عكرمة بالبصرة.
ونلحفظ هنا أمرَّآآخر، وهو أن المدرسة البصرية لم تسر على نهج المدينة في جهـة الرأي والأهواء، فهم وإن كانوا بعيدين عن كيُير من الأهواء رغم التهمـة ببعضهـا ، إلا أنهم كانوا مكرمين، ومتحتفين بعكرمة، في حين كان لا يقبله ابن المسيب والمدنيون ن، بل

لم يحفلوا بتشييع جنازته (5)
لقد كئر نتاج الملدرسة البـصرية، وهي ثاني المد'ارس بعد المكية أثرًا في التْفسـر ، واعتمدت على اجتهادات الحمن الذي أفاد من فقه عمر وأنس، وغلب عليها الوعظ، حتى كان أهلها أكثر الناس هيبة لانتهاك الحرمات (0) ، وأكثر من استفاد من هذه المدرسة أهل اليمن بعد نزول معـمر بن راشـد بها، ويحييى بن سلام، الذي نشـر تفسيره في بلاد المغربب فتأثر المغاربة بتفسير الحسن، وقتادة، وأكثروا من النقل عنهم ${ }^{\text {(7) }}$. (1) العلر لأحمد (Y/ (Y (Y (Y)
( 7 ( 71 ، (Y) $1 Y / Y$ ( $)$


(0) فال ابن جبير : ما رأيت أحدذًا أرعى لـرمة هذا البيت، ولا أحرص عليه من أهل البصرة، ينظر




تقفسير التابابعين
وفيملز يلي دراسة مـتارنة لأعـلام هذه الملبر سة التي أغفلهـا الكثيرون رغم تقـُّمها
وثراء نتاجها، وتأثير ها الوإسع في التفسير .

## 

## بين الحسسن ، و قتادة :

هذه مقـارنة بين التلميذ وشيخه، ، فقد جالس قتادة أستاذه الحمسن مـا يزيد على ثنتي عسّرة سنة، فنما بإذن ربه، وآتى أكله طيبًا ، بل فاق شـيخـه في كثـرة المروي عنه في التفسير، حتي صار المروي عن الأستاذ لا يعادل إلا قريبًا من ربع المروي عن تلميذه ا(1) . نعقد هذه المقارنة بين علمين من أعلام البصرة، كان لهمـا الأثر البالغ في التغسير ،

 المقام بعضتا من ذلك .

فمن أبرز مـا تشابها فيه : التوجيه الدعوي والوعظي لآيات الكتاب العزيز ، وإن كان قتادة في هذا ناقالًا لكثير من علم أستاذه الحسن، ومتأثراً بأسلوبه البديع المؤثر ، فقد
 قلب واحد، ونطق به لسان واحد.

 الكتابِ"()، وكذا قلة الاشتغال بععرب القُرآن وكلِاته ، وغير ذلك من أوجه الشُبه . (1) المروي عن الحسن كما وجدته عند الطبري (I\&AV) قولاً، وعن قتادة (OrVQ) قولاً، أي : ما

> نسبته ( (^, י ) من مجموع تفسيره.
(r) مقارنة بالمكين الذين أكثروا.

هذه مقلمة أشـرع بعدها في بيأن ما هو أهم؛ ألا وهو التمـاس بعضى أوجه الافقبراق
 لكن بعد طول نظر وتأمل تبين لي ما يلي :
( ـ تتوق الحسن في المنـلك الوعظي، والتو جيه اللذعوي لتفسيره، وأثر. ذلك تأتيرًا



 والتذكير . فهل كان قتادة كذلك ؟! !

بجد رججوعي لتفسيره، وجلدت أن ما يزيد عن ألف رواية في التفسيزوكانتّ في
 التفريق بين كالام كل واحد منههما .


 أفكاره، لاسيما أن قتادة مُتع بحافظة نادرة انفرد بها بين التابعين. وحين أردت اسستيضـا الأمـر، رجعت إلى كتب الزه هل والرقـائق ؛ ككتـاب ابٌ المبارك، وأحمد، ووكُيع ، وْهُّاد، فوجدبت ما يؤكد مـا ذهبت إليه ، فالموري"غن قُتادة


$$
\begin{aligned}
& \text {. الخلية) ( }(\mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ) }
\end{aligned}
$$

Y ب مـ روي عن الحسن في باب الفقفه والإفتاء"(r) ، وتناول آيات الأحكـام
بكثير من صاحبه، الذي لم ينقل عنه في هذا الباب إلا القليل . ولعل من ألهم الهم الأسباب التي جعلت قتادة لا يُقلد شيـخه في هذا كراهيته للر أي، وإيثاره كلنقل والأثر ، ويدل على ذلك مـا روي عنه حين سئيل عن مسألة وقيل له : قل فيهـا بر أيك، قال : مـا قـلت برأي منذ أربعين سنة(8)
وأما شيخه ـ رحمه الله ـ فكان يتساهل في هذا، فحين سأله أبو سلمة بن عبد الر حمن فقال له : ما تفتي به الناس شيء سمعته ، أو شيء تقوله برأيك؟ قالل : لا ، والله مـا كل كل
ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا خير لهـم (0) .

ولذا كان أبو سلمة يقول له : يا أبا سعيد، إني أرى قوماّ (يعني أنهم يأخذذون بر أيه) فاتق رأيك
بـ ت تقدم الحسن في جـمعه للعـديد من أنواع العلوم، فكان من أعلمهـم بالقرآن ، والفقه، والأدب، وكان بعض أصحابه يصحبه للتفسير، وبعضهـ للفقه ، وآخرون
 فيقال : فلان أزهد إلا من الحمسن، وأفقه إلا من الحسن، وألأقرأ ألا إلا من الخسن، ونـ وكان






$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( الجرح (1) }
\end{aligned}
$$

تلاميذه يفاخرون بهذا فيقولؤن : كان علمه في كل شيء" (1) .


 منقو لاا عنه يخالف فيه ظاهر إلنص القرآني .



 الر الرخـاء



وألإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
0-و في مقابل مـا سبق من حال الحسن، فإن قتادة كان إلى الأثر أقرب منه ، وسباعده غلانى ذلك أنه كان يلك جافظة قوية، 'مكنته من حفظ وإتقان المنقول من أقوال الالصطفى يُّهُ .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

(Y)

تفورة الأحقاف : آية (Y/ • (IN).

قال ابن سيرين ：قتادة أحفظ الناس（1）، وكان لا يسمع بشيء إلا حفظه（） بل إن هذه الحـافظة ساعدته ومكنته من التـقـدم ـ أيضاً ـ في العلوم النقلية الخــادمة
للتفسير، كعلم أسباب النزول(r) وغيره(\%) .

بخلاف حـال شيخـه، الذني كان أقل منه إتقانَا لمحفوظه، يقـول عن نفسهه ：لولا
 والتأخير، والزيادة والنقصان إذا كان المعنى واحدًا ． 7 ـ وقد فاق قتادة شيخخه أيضًا في تعدد مصادره، وكئرة رحـلاته، فقـد أخلذ وروى عن أكثر من مائة وعشرين نفسًا（1）، ولذا كان أعلم بالملاف من أستاذه． وفي هذا يقول الإمام أحمد ：كان عالمّا بالتفسير، وباختـلاف العلمـاء، وقلمـا تجد من تقدمه ${ }^{(v)}$
لوسع قتادة في القول بنسخ جملة كبيرة من الآيات، وكان من أوائل من ألف
في هذا（N）، وقد تأثر في هذا بشيخه الثاني سعيد بن المسيب．
(Y) تاريخ الخميس (Y/Y/ (Y).




تغسيره من رواية الحسن .
(0) المعرنة (Y/ بץ).

 شاء اللهـ في مبحث الحديث عن أثرهم في أهول التفسير ص（M1（1）（ ））．

وأكثر من ألحديت عن أمثال القرآن ، وتناولها بالشرح والبيان الشن
1- وناتميز به قتادة أيضًا: تخصص بعض أصـحابه في نتل تغسيرهةوروايته كمـا
سبق بيان ذلك .

## يين الحسسن وابن سيرين :

انتهت إلى هذين الإمامْين إمامة البصرة، ورئاسة العلماء فيها، وكانا كفرسي زهان في الفضل والعلم والورع .

ومولاها (Y) .

ويقـول عـمـرو بـن مرة: : إني لأغبط أهل البـصرة بــينـك الشــيـخين: الحــنـن ،





 أشار كثير من الأئمة إلى ثلك المفارقات، وُعقدوا بينههما المقارنات .

( $19 V / V$ (Y) (Y)



المروي من تغسير القر آن عن ابن سيرين - رحمه اللهـ..
فمن أهم الأسباب التي تطالعنا عند الرجوع إلى سيرة هذا الإمام ما يلي :

$$
1 \text { ـالورع ، وحب الحلفاء ، والحوف من الـشهرة : }
$$

كان ابن سيرين - رحمه الله ـ كثير الورع، يقول عنه سفيان الثوري : لم يكن كو في
ولا بصري في مثل ورع ابن سيرين' (")
وعن مورق العجلي قال : ما رأيت أحـدًاً أفقه في ورعهه، ولا أورع في فقـهـه من
محمد بن سيرين ()
ويقول هـشام الـدستوائي : مـا رأيـت أحـدًا أفضل مـن الحسـن، ولا أورع من ابن
( + )
سيرين
وعن يونس بن عبيد قـال : أما الخسن، فإني لـم أر رجالًا أقرب قولاً من فعلِ، من
الخسن.
وأما ابن سيرين ، فإنه لم يعرض له أمران في دينه، إلا أخذذ بأوثقهما(\%)
وعن الحـجاج بن الأسود قال: تمنى رجل فقال : لـيتني بزهد الحمسن، وورع ابن
(0)

عسيوتمن
وكان من شدة ورعه أنه يدع الحـلال تأثمًا (T) ، وكان يقول: نغسي تُكلفني أشبياء،
( 7 ( 1 ) / $/$ ) (

(
( ) ( ) المرجع السابق ( ( ) (



> وددت أنها لا تكلفني (1) .

وعن ابن عون قال : كانْ مـحملن يغتسل كل يوم (Y) ، وقـد عـلق الذهبي :على هذا
بقوله : كان محمد مشهوراًا بالوسواس (r) .

وكـان لهـذا الورع أثره عليـه، في بث عـلمـه، وبلاغه، فكان يكره الشــــــــوة ويؤثر الحفاء، وُكان يقول : لم يكن يُنعني عن مجالستكم إلا مخافة الشهرة، (8) .


يقول ابن شبرمة : لم أر أججبن من فتوكى منه( (N) .

ويقول عبد الله بن عون : ما لقيت آلفـ من ثلاثة : رجاء بن حيوة بالشام؛ والقاسم
ابن محمند بالحجاز، وابن سيزين بالعراق (9) ع

وكان من المفارقات الرئينسة بينة وبين الحسن، أن الحسن تكلم وبلَّغ العلم احتسأبًا، ،

> وسكت ابن سيرين احتسابًا(!) .
( ( $)$






. ( $7 / \varepsilon / \varepsilon$ ( $)$




وكان ـرحـمـه الله يـجلس فيحدث أصحابه بالأخبار والأشععار، وينبسط إليهمم، فإذا سُئل عن شيء مـن الفقه والحلال والحرام تغيـر لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالنّي . كان
وكان من شدة ورعه ـ رحمه اللّـ لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف (r) .

وكان يقول لنا سمع ما روي عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ يغتي الناس أحـد
 سيرين يقول: فلست بواحد من هذين ، ولا أحب أن أكون الثالث (r) . Y ـ ـ كراهيته للرأي، وقلة الاجتهاد عنده : فقد كان ـرحمه اللهـ ـلا يقول برأيه في شيء إلا ما سمعه(غ " ، وكان يقول : مـا دام على الأثر ، فهو على الطريق

 وكذا، لا أكلمك أبطد| (1)
أمـا الحسن فإنه ـ كما قال طاوس -رجل جريءئ ، ، وقد سألله رجل ، فقال له: : مـا تفتي به الناس سيئًا سـمعته أو تقول برأيك؟ قال : لا والله ما كل مـا نـ نفتي به سـمعناه، ،


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ستن الدارمي (Y/ (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. المعرفة ( (V) }
\end{aligned}
$$

ولكن رأينا خير لهم (1)

ولذا بجد التقارب بين أهل الأثر من الكوفة مع ابن سيريرين، وعدم رضابه على أهل


وأصحابه(8) .

## r - اشتغغاله بالحمديث ،وتشدذه في روايته متنتًا وإسنادًا :

 من أند التابعين في الرواية، نفكان يعيد الخديث بحر وفهه ، ولا يرى زوايته بالمنىى . يقول ابن عون: كان إبراهيم، والشُعبي، والحسن، ، يأتون بالمديث على المعاني،
 ويقبول هشـام الدستوائي : كان ابن سـيرين إذا حدث لم يُقدمْولم يؤخر ، وكانِ
الحسن إذا حدث قدم وأخر (r):

الخديث ملحونًا، إذا كان سمعه كذلثك ولا يُغير ه(
ولا أخبر أن المسن ، وإبراهيم، والشعبي، يحدثون بالحديت مرة هكذأ، ومرمة

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) }
\end{aligned}
$$

هكذا، قال : أما إنهم لو كانوا يحدثون كما سمعوه كان خيرًا لهم" (1) .
هذا في جـانب متن الحـديث ونصـهـ، أمـا في إسناده فكان ابن سـيـرين من أوائل من نقـد

 وكـان ـرحــــهـ اللهـ يعيب على من يتساهلون في تصديق الأخبار ، فكان يقول : ثلاثة يصدقون من حدثهم: : أنس، وأبو العالية، والحسن البصري(8) .
 ولا يبحثون عن حاله لحـسن ظنهم به، وهذا الكلام قاله ابن سيرين على سبيل سبيل التعجب منهم في فعلهم وكراهته لهم ذلك



ولا يسمع إلا من ثقة"(1) ، وعدوا مراسيل المسن من أوهى المرسلات(4) .

وكان من احتياطه وشدته في هذا أنه كان يقول : إن هذا العلم دين فانظرواع عمن تأخذون دينكـم (1.)

(Y) شرح علل الترمذي (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)
. YVYI (YAT/Y) (Y) (Y)
( ( ) الكماية (YY )




( ) الموقظة (

（1）وكان من شدتة أنه روى عن عكزرمة، ولم يكن يسميه؛ لأنه لم يكن يرضاه وكان يقول：نُُبئت عن ابن عباس（r）．بخلاف حال الخسن الذي كان يتركُ المفنسير

$$
\begin{aligned}
& \text { ع ـ ـ كراها دخل عكيته مة البصرةه(r) للكتابة }
\end{aligned}
$$

 وكان لا يكتب،، والخسن يكتـب｜، بل كان ابن سيرين يحخر أصـحابه من المكتابة،
 （1） بالكتب
 （v）起至

ولما جاءْ عاضم الأحول بكتاب يريد أن يضعه عنده فقال له ：لا يبيت عندي（1）： كان ما سبق بيانًا للفوارق الرئيسة بين هـذين الإمـامين، وذلكت من الأسبابِ التـتي قللت نتاج هذا الإمام في العلم بعامة، وفي التفسير بخاصة（9） （（ ）سبق ذلك في ترجمة عكرمة（صن（YVA）．





（ 14 （V）／V）（V）



ولم يكن يكتفي بذلك الإقلال من نفسه، بل كان يلعو إليه، ويعتب على الحسن كثرة تحدثه في التنسير فيقول: تُفسر القر آن وكأنك شهلدت التنزيل
وقبل أن أختم هذه المقارنة بين هذين العلمين في مـلرسة البصـرة أحب أن أذكر طرفَا من بقية الـلاف بينهما في الأحوال، والمناهج

فعن الأشعث قال : أنا أصفهـما لكم ـ يعني : الحسن وابن سيرين ـ كنا ندخل على
 يزح، ويضـحك، ويتـحـدث، فــإذا أردته على شيء من أمـر دينه، كنت إلى أن تنال السماء أقرب منك إلى ما تريد

ويقول أيضّا: كنا إذا أتينا الحسن، لانُسأل عن خبر، ولا نخبر بشيء، وإنا كان في أمر الآخرة.
قال : وكنا نأتي محمد بن سيرين، فيسألنا عن الأخبار والأشعار (r) " وعن يونس بن عبيد قال : كـان الحسن رجلاً مـحزونًا، وكان ابن سيرين صاحب
 وقد كان لذلك الأثر الواضح في تباين مناهجهما اللدعوية، فكانوا يقولون: خذوا
 وكان لهذا الحلم عند ابن سيرين أثره في منهجه ومسلكه، وفي ذلك يقول أيوب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بهجة المجالس (1) (Y) }
\end{aligned}
$$

 (1) (1)

يجيء إلى السلطاند، ولا يعينهـمبر (Y)
وقلد بعث عمر بن عبد العزيز - بعد أن تولى الحلافة- إلى الحسن فقبل، وبعتث إلى
ابن سيرين فلم يقبل


يقول إياس بن معـاوية قاضي البصرة: لست بـخب ، ولا يغنبني، ولا يغن ابنـ
سيرين، ولكن يغبن الحسن" (V)
ومن الموافقات في الأقدار، أن ابن سيرين توفي بعد الحسن بائة يوم (1) ، مفقذمأت لتسع مضين من شوال سنة عشبر ومائةّ(4)






( $7 \cdot A \cdot / \varepsilon$ ) ( السِير ( $)$
( ( 1 ) ( أخبار القضاة ( ( )
( (V)
( ( ( ) طبقات ابن سعد ( ( ( )
(9T1/q) (9) (9) (9)


قال الإمام الذهبيي : وكان ابن سيرين له عـجائب يطول ذكرهـا في تعبير الرؤيا، وكان له في ذلك تأيسد إلهي

وبعـد هذا العـرض الموجز لأوجه الخـلاف بين إمـامين عـاشـا في مـدرسة واحدة ك وتعاصرا وأخذا عن صسابي واحلد، فكان بينهما من التشابه والاختلاف ما كان، فكان من نتاج ذلك الحـلاف في المنهج أن ظهر أثر الحسن في الملدرسة في التـفسير، وأثرى البصرة في مجال التأويل، وقل أثر ابن سيرين وانحسر .
أنتقل بعـد ذلك إلى الحديث عن إمـام آخر، هو ثالث الأئمـة إذا عُدُّ العلمـاء من البصرة؛ أعني جابر بن زيد، مبينًا سبب ندرة المروي عنه في التفسـير، ومبرزًا أهـمـمـا ما انفرد به عن أصحابه .

## جابر بن زيد والبصريون :

هو جابر بن زيد الأزدي البصري (r) ، أبو الشـعثاء(r) ، من كبار التابعين بالبصرة
 من كبار أصـحاب ابن عباس(8)

قال الإمام أحمد : أصحاب ابن عباس ستة : طاوس ومججاهد وسعيد بن جبير،
وعطاء، وجابر بن زيد، وعكرمة آخر هؤ لاء (0) .


(ror/八)
 ( ) ( ( )

$$
\begin{aligned}
& \text { Mr97 (0.. / / ( } 0 \text { ) ، } \\
& \text { (7) مقارنة بصأحبيه : الحسن وابن سيرين }
\end{aligned}
$$

الأحكام الفزعية، أما في التفسير فقد كان ـرحمه الله ـ من المقلين، ولم أجلـ له في كتب
 واستفرغ علمه في الفقه والإفتاء، فكان مفتي البصرة، فقـد كان الحـسن يغزو، وركان مغني الناس جابر

وكـان ابن عـبـاس ـ رضي اللهعنهما ي يقول لأهل البصنرة: تسألونني وفيكم أبن
زيد؟!(r)

عمَّا في كتاب الله(8).


ولعـل من أهم الأسباب ألتي قللـت نتاجه في الثفسير، اشتغاله بعلم معرفة الأخكام اللشُرعية الفزعية، وتصلره لْإفتاء، مع ما كان عنده من الورع، فكان كما يصبفة صبالح

 الأحكام، وله عند القرطبي (£) (Y) قولأ كلها في معرفة الأحكا

 ( ( ) المغرثة ( $)$

$$
.(1 \cdot 1 / 1)
$$

 (VY/1)(التذكرة)

 أشد، بل كانـ رحمه الله ـ مع تقدمه في الفتوى ينهى عن كتابة رأيه

فعن عمرو بن دينار قال : قيل لجـابر بن زيد : يا أبا الشُعثاء إنهم يكتبون عنك .


وأمـا مـا انفرد بهه عن صاحبيه : الحسن ومـحمد، أنه صـحب ابن عباس وتأثر به، لا سيما في الجانب التشريعي، بينما الحسن ومححمد لم يسمعا من ابن عباس ـ رضي اللّ عنهما. .

وخلاصة القول: إن لكل إمام ميزة تيز بها، وخاصية انفرد بـها، فمـحمد بن سيرين برع في الجلانب الحديثي، ولمم يتقدمه أحلد، وجابر تفرغ لعلم الفقه، والإفتاء، ، والحسن كان جامعا للعديد من العلوم، ومن أكثرهم حديثًا في التفسير . أقف عند هذا؛ لأنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن واحد من صـار التابعين في هذه المدرسة كان له الأثر في التفسير، ولم أتعرض له في فصل أشهر رجال الملدارس مع أنه
 الرئيس في:ترك تفصيل حاله وهو : الرييع بن أنس البكري :

هو من بكر بن وائل ومن أنفسهم، كان من أهل البصرة(") ، سـمع أنس بن مـالك (ب)،




$$
(r \cdot 1 / r)
$$


 ما ما من يوم إلا أسمنع منه ها لمُ أُبْمـع قبله
ولكن تأثرْ في التفسير كُان بأبي العالية أكثّز منه بالحسن (8) ، وعدّه ابن حُبـان زناوْية أبي العالية(0)، و وال عنه الذذهبي : أكثر عن أبي العالية(ث) ،
 بينه وبين سُيخهة أبي العالِية مبينًا بعض أو

## بين الزييع، وأبي العاليةة :

 روايته

وأهم من هذا ما كان من تأثر الربيع بشيخه أبي العالية في جانب الدراية ، فالقارىئ لتفسير الربيع يلحظ التقارب الواضنح، بل والتطابق في كثير من الأحيان بين تفسير أبي
 واحد (1) . وإخال أن ذلك كنذلك ، وأن الربيع اقتصر دوره على الزواية دون الذُراية

 ( ( ( )


( من رواية الربيع بن أنس . = بعد مراججعة ومقارنة ما روي من تفسير الربيغ عند ابن جرير من خلال المزء الأول من سـؤزة (A)

وقد روى الإمام ابن جرير من تفسير الربيع فأكثر عنه"(1) ، ولكني وجـدت أن جله كان من تفسير أبي العالية، وليس من اججتهادات الربيع، وإن كان مسوقًا على أنه له(")، = الدالة على ذلك :

 . YliV ، IT.Y (1) بعد مراجعتي لتفسير الطبري، وجدت أن المروي من تفسير الربيع (097) قولاً، كلها من طريق

أبي جعغر الرازي



 (الأين) عند ابن جرير، هو من تغسير الربيع :









 .IryA:YMO ، Iry.:Ylll ، IrI.



 أبي العالبة، وغالبه فيما يرويه عن بني إسر ائيل.
 من المفسرين"

وهذا ما تبين لي من حاله أن عمله اقتصر في أكثر المنسوب إليه على الأنجذ عنُأبي العالية، وحفظ هذه الأقوالٌ ، وروايتهاعلى أنها من تفسيره.

وهذا من أهم الأسبابُ التي جعلتني أرجئ الحديث عن الربيح إلى هذا الموضع مع أنه من المكثرين، ولكنها كمنا اتضح كانت من تفسيره غيره .

وأما ما انفرد فيه الربيع، وهو ما يقارب ثلث المروي عنه، فإن غالبه دارِّحولّ آبات
 المروي فيها لا يطابق المروي عن أبي العالية، وإن كان من حيث المنهج قِد تأثر فينهيه؛

لأن أبا العالية من أكثر البصبريين تساهلاً في الرواية عن بني إمرائيل يين الحسن ، وأبي العالية :

ومع أن هذين الإماميِّ عـاشًا في البصرة، إلا أن أوجـه الاتفـاق في المنهج بينـهـمـا كانت قُليلة، ومن أبرز نتاط الاختلاف بينهما ما يلي :
( ـ تقدم أبي العالية على الحدن في علم القبراءة، فقد قر أعلى أبي بن كعبب؛ و وقرأ
(1) لم يذكره الداودي في طبقّات المفسرين، والأحرى بحـال الربيع أن يعد من الروواة، كابنُ أبي بجيح، وسعيد بن أبي عروبية، وغيرهم






على عمر ثلالث مرات"(")، وهو معدود في طبقات كبار القراء") ، والحسن ـ رحمه الله وإن كان من المهتمين بالقراءة، إلا أنه لم يبلغ مرتبة أبي العالية .

Y ـ الحمسن البصري كان إمام عامة وخاصـة، وكانتت حلقات الوعظ عنده يجتمع فيها الكثير من الناس، بـخلاف حـال أبي العالية اللذي كان يكره اجتتمـاع الناس عليه،

ويؤثر الخفاه، فإذا اجتمع إليه أربعة قام (ث) .

أبي العالية الذي ضاع كثير من علمه بسبب قلة تلاميذه (8)
ع ـ تأثر 'الحمن بالمنهج المدني، في حين مال أبو العـالية في كثير من مسـالكه إلى المنهج المكي ، وليس بمستغرب عليهمـا ذلك، فالمسن عاش أول سني عمره في المدينة ، وكان تردده على مكة بعد أن انتقل إلى العراتّ قليلاً، حتى إنه لم يحـج إلا مرتين ${ }^{\text {(0) ، }}$ ولـم يسمـع من ابن عبـاس (7)، في حين أن أبا العالية سمع من ابن عباس ، وحج ستًا وسستين حـجـة) ( . فصـار إلى المنهج المكي أقرب في قلة التعرض لآيات الأحكام،
 والنظائر، إلى غير ذلك من أوجه الشبه بين المكيين وأبي العالية، وقد سـبق بيان ذلك

وتغصميله (^)
(1) (Yبق تفصيل ذلك في ترجمة أبي العالية، ص (Y^9) .


( ( $)$
( ( ) تهذيب الكمال ( $)$

(Y) (Y) سوالات ابن الجنيد لابن معين (Y) (Y) (Y) (Y)



0 ـ الناظر في سيرة أبي ألعالية يلمس عدم رضاه التام غن المنهج الوعظي للحسنن، ولذلك كان يقول لما سنئل عنّه : رجل مسلم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكز، وأدرُكنا الحير، وتعلمنا قبل أن يولد إلحسن" (1)

## هله بعض أوجهـالاختتلاف بين هذين الإمامين :

وخالصة القول في أصحاب مدرسة البصرة: : إن الخسسن البـصري كان إمامهم في
 بعده في التفسير قتادة اللذي هو امتداد للحسن، وثممرة من غرس يده ، لكنه تميزر بحافظظة قوية، كا كئر نتاجه في العلمب بعامة، وفي التفسير بخاصة ، حتى كان الثاني بين عبموم التابعين

وبعـد هؤلاء في التغسـيرُ رفيع بن مهران (أبو العالية)، وإن كان أثره في الملمزنـة محدوودا، وتأثره بها أقل من ذلك الك.

أما الزبيع بن أنس، وإن وجلد له بعض من الأثر في التفسير، فإن جلَّتْسـيره نتله عن أبي العالية، ودوره الرواية فحسب، ،واللّ تعالبى أعلم . أسباب كثرة المروي عنهـ :

 وتفسيرها، وأسباب ذلك كثيرة من أهمها :

## 1 ـ كثرة رواياتهم للأجاديث ، وتساهلهمم في ذلك :

كان من الفوارق البئيسة بين اللصريين والكوفيين، أن الكوفيين كانوا يتشدددون في نقل السنن ، ويحتاططون غاية الاحتتياط، وكان إمامهم في ذلك ابن مسعـود، النذي كان الن


من أكثر الصححابة إقلالاً في باب الرواية ، وتحذيرًا لأصحابه من الخطأ فيها"' .
بينما كانت البصرة علىى الجكس هـن هـذا المنهج، وخحــوصـا مـا كان من رواية الخسن البصري إمام مفسري التابعين في البصرة، ولعله استفاد بعض هذا من تساهل
 رضي اللهعن المجميع -



يقول ابن سيرين : ثالاثة كانوا يصدقون من حدثهم : أنس، وأبو العالية، والحسن
البصري (r) .

قال المخطيب البــدادي في بيان معنى قول ابـن سيرين : أراد أنهـم كانوا بأخذون الحديث عن كل أحد، ولا يبحثون عن حاله، لـسن ظنهم به(2) "

وأنس بن مالك ـرضي الله عنه ـ يعد من المكثرين بـين الصحابة في رواية المديث، فقـد ذكـر بقي بن مـخلد : أنه روى ألف حـديث، ومـائتي حديـث، وستـة وثـمانـين حديثّا ${ }^{\text {ح }}$

وكان الخسن البصري من أكثر التابعين تساهلاَ في الرواية، فكان يجيز التحديث بـالمـنـي (1) ، ويرخص بالزيادة أو النقصــنـن في الخــديـث، إذا كـان المتحـدث يصـيب (1) (Y (Yأني لنذلك مزيد بحـث في المدرسة الكوفية ص (Y (Y) ).


( ) ( ( ) الكفاية ( $)$


ولم يكن تساهله هذا في جانب المتن فحسب، بل شمل التساهل في الإنسناد، وبُلذا
 حكم تلك المراسيل (1) وقريبًا من ذلك كان منهج قتادة، فإنه كان كثيراًا ما يورد الرواية بـلاغًا دونن إسنانه،
 حدث، فإذا حدث با قد سـمع قالل : حدثنا سنعيد بن المنسيب، وخحدثنا أنسن، و وحذثنا
 وحدث أبو قلابة(r)

ولذا فقد كان الأئمة من الكوفيين ينكرون على البصريين، فقد أنكر الشُعبي علّى

$$
\begin{aligned}
& \text { الحسس إكثاره(8)، وقال لما سئل عن قتادة: حاطب ليل (0) } \\
& \text { Y ـ ـ تقدمها في معرفة أللغة : }
\end{aligned}
$$


 يقأربه في هذا الباب أحلد، وْلذا كثُ النقل عنه في كتب تفسير غريب الحديثن والأثرُ . وكان هو وقتادة من أفصحح أهل الككوفة، ومـن نالوا مـن ثناء الأئمـة مـالم ينل أخحد
(Y)

. 0. TA (YEY/r) (Y)



مثله، والمتأمل في تفسيرهما يجد سُاهد هذا في جز الة اللفظ ، وقوة سبك الـعبارة ،
 الكثير من أقوالهـم وآثارهم حكمأ وأمثالاً تحفظ، لبديع عبارتهم، وجـمال وقعها في النفوس، وصدق تأثير ها في القلوب . r ـ ـُبُعُُْ المدرسة عن الفتن :

نعـــت البصرة بكثير مـن الاستقرار مــارنة بغير هـا من الحواضر والملدن المجاورة
كالكوفة.
ويعد المشاهير من مفسري التابعين فيها من أبعد التابعين عن الفتن(") ؛ بل إن الناظر
 الاستطراد فيه.

فهذا إمامهم الحسن البصري يقول مـحذراً أصحابه من الدخخول في الفتن : كلما نعر
كلب، أو صاح ديك تبعتموه( )

وكان يحذر من الاشّتراك في الفتن، ولذا كرهه بعض الخنوارج، فكان قتادة يقول

 من الثورة، والدعوة إلى الفتنة(8)

ولم يكن ذلك سمة خاصصة بالحمسن فقط، بل إن الإمام محمد بن سيرين البحري كان يبارك هذا الرأي للتحسن، ويؤ كده بقوله لأصحابه : هاجت الفت الـنتة ، وأصـحاب
(1) اشترك من الكونة في فتنة ابن الأشعث سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعامر السنعبي . (Y) التاريخ الكصغير (Y (Y) (Y) (Y) (Y) طبقات ابن سعد (Y/ (Y (Y) (


رسول اللّهُ
 ينقل عنه دخول أو مشار كة في فتنة .

ولذا كثر علم هؤلاء، وتثناقل الناس آثارهم في التفسير وغيره . \& ـ التدوين المبكر لآثار المدرسة :


 ${ }^{(0)}$

وعدّه ابن العماد : من أول من صنف الكتب بالعراق (7) . 0 - إِقدام الملدرسة على إقتحام باب الثفسير ، والإِكثّار فيه :

الحق أن الملرسة البصريـة جاءت بعد المكية في هذا البـاب ، في توسعهـا في باب الاجتهاد ، وكثرة الثظر في التتفسير،؛ في حين غلب جانب الهيبة والورع على مدارس أخرى كملرستي المدينة والكوفةه()

وقد أكثر في ذلكُ الإمامْان : الحسن وقتادة وتوسـعا فيه ختى ظهر أثّز ذلك جليًا

(Y) كانت في هذا أسبق من الكوفة والمدينة (Y)
(
 ( ( ) السير (
(1) شذرات الذنهب(1) (I) (I)
(V)

في قتادة، فغزر علمهـ في التفسير، بيد أن حظه من العلوم الأخرى كان قليلاً، وهذا التوسع لم يرضه بعض المُشاهير من الكوفيين خاصة

فكان عـامـر الشـعبي يصف قـتادة ـ الذي كان مضـرب المثل في عصـره بالحـفظ ـ فيقول: قتادة حاطب ليل . وبعد مراجعتي لتراجم الأئمة المشـاهير من مغسري تلك المدارس، لم أجلد عند البصريين ذلك الحرج والخوف الذي وجـدت في تراجم غيرهم من الكوفيين، والمدنيين.

كما أن قتادة ـوهو من عني بنـُر تراث هذه المدرسة ـ كان جل همـه النقل والرواية والدراية في التفسير، وأما ما نقل عنه في العلوم الأخرى فقد كان كان قليلاً . 7 ـ أثر ابن عباس عليها :

وأحسب أن ما أهلها لا احتلال هذه المرتبة المتقدمة بين مدارس التابعين بعد المكية،
تولي ابن عباس الإمارة فيها، وبقاءه زمنًا بها(1)
V
وهذا سـبب يكـن أن يلاحظ، وخخصـوصـا إذا قـورنـت هلذه المدرسـة بغـيـرها من
مدارس التابعين (r) ، ولذا احتاج الناس إلى علمهـم أكثر من غيرهم .
 وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن نابت، وأبي موسى الأشعري، فكان نصغهـم
 لأهل المدينة .

$$
\begin{aligned}
& \text {. (YVr/Y) (1) } \\
& \text { (Y) مقارنة بالكو فة والمدينة. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## A ـ الحرص على إبلاغ العلم، ونشتره :

حرص أئمة البصرة علىى التُحديث باعـلموه، وأكثروا من ذلك، وكان الحـنسن -


 وتبعه في ذلك تلـميذه قتادة اللذي مُتع بحافظة كانت مضرب المثل في عصروه؛ ما

 وكان من أولهـم قتادة)


مع العلم أنه وجد في الملدرسة بعض المتور رعين كابن سنيرين، وبعـده أبو العالية، إلا أن الغلبة كانت لمنهج الحسبي، وصاحبه قتادة .

أثرها :

. 071 ( العلل لأحمد ( $)$









التفسير بدا واضـحا مُبكر|" في عصر التابعين(1" ، في حين كان الأثر الواسع والبالغ، ، اللذي أحدثـته المدرسة البصرية بـدأ في الظظهور في أواخر زمـن التابعين، وبالذات في عصر أتباعهم ومن بعدهم .

فهـذا مـعمر بن راشـد البصـري ـالذي عني بتـفسير الــسن ، وقتـادة رحل إلى الـيـمـنـ (Y)، ونشر في مدرستها تفسير هذين الإمـامين البصريين، حتى إننا بند أقدم التفاسير المسندة، كتفسير عبد اللززاق الصنعاني يعتمد في تفسيره على هذين المفسرين، أكثر من اعتماده على شيوخ الملدر سة المكية (r) .

كما بجد أثر هذه المدرسة يكتد، ليُسمل بلاد المغرب الإسلامي، حتى إن مفسري المغـاربة يعتمدون على تفسير الحسن وقتادة أكثر من اعتمادهم على تفسير مجاهل، ،



 التعرض للتفسير في اليمن ص (هr (or)).

 (




 عبد الرحـمن الفارسي أنه كان يـفظظ تفسير يحيىى بن سـلام كـما يحفظ القـرآن، ينظر مقدمة مختصر تفسير يحيى لأبي زمنين (1 / \&).

الحسن وصاحبه ععند المغاربة، وذلك لقربهـم في كثير من الآراء من المدرسة المدنية، التيّ
 والقيروان والأندلس تعنيبتفسير الـدسن وصاحبه، وامتد الأثر فر أيناه حتى في كتب المصنفين من متأخري مفسري المغاربة .

## * *


على بقبية المدارس ص (or1).

## المبتحث الثالـث

## المَّرالسة المكوفّية

للا نزل المسلمون المدائن، طال بها مُكثهمه، آذاهم الغبـار، فكتب عمر إلى سعد بن

 العرب باللسان، وهو ظهر الكوفة ، وكان نزولهم اللكوفة سنة سبع عشرة" ، وقد هبط الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشُجرة'، وسبعون من أهل بدر ـ رضي الله عنهم أجمعين -

وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة قائلاً: يا أهل الكوفة، أنتم رأس العرب، وجمجمتها ، وسهمي الذي أرمي به إن أتاني شيء من هاهنا، وهاهنا، قد بعثت إليكم بعبد الله وخرْت لكم، وآثر تكم به على نفسي . وفي رواية عنه قال : أما بعد فإني بِّعثت

 وكان الحسن البصري إذا سُٔل : أيهما خير أهل الكوفة ، أم أهل البصرة؟ قال : كان
يبدأ بأهل الكوفة(8) .

| ( ( المعارف) (Y ) (YT) <br> (Y) طبقات ابن سعد (Y/ (Y) (Y) (Y). <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

تفسير اللتابعين"
ومدرسة الكو فة من أكثر المدارس عناية بآثار شيخخها ابن مسعود .
يُول ابن جـرير : ولـم يكن أخـلـ له أصـحـاب مـعروفون نحردوا فتيـاه و دـذاهبنه في
الفقه غير ابن مسعود

يُحْدثنا (Y)


وتربينته، حـتى إن الملازمين لـه من أصـحـابه لم يرد عنهـم في التـفسـير إلا أهـل الْقلنيل، ،
فكانوا بذلك من أقل الْتابعني على الإطلاق تعرضًا للتأويل .
نتمقل بعل هذا البيان المو جز إلى تفصيل المقال في حياة هذا الصحابي إلحليل - رضبي الله عنه وأرضاه . .

عبد اللله بن مسـهو د ب ذضي الله عنهـ ـ :
هــو عبـد الله بن مســعود بـن غـافـل بن خجبيسب بـن شـمــخ بن قــار بــن مــخزوم


هنـيل أيضًا (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الملل (Y) } \\
& \therefore \text { ( } \because \text { ( }
\end{aligned}
$$

( §) اللاستيعاب (Y/ (Y)


للواقدي(100/1) (1)


وكان إسـلامه قديكا، يقول ـ رضي اللهع عنه ـ : لقـد رأيتني سادس ستـة ما على ظهـر
الأرض مسلم غيرنا(1) .

## وكان ـرضي الله عنه ـ أول من جهر بالقرآن بكة"


 حديئًا في الصحيـحين، انفرد له البـخاري بإخراج واحـد وعششرين حديشًا، ومسلم
بإخراج خمسة وثلاثين حدينًا (1) .

يقول أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه ـ: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنـا




 اللطبراني (1/9)


 . ( $\Gamma 1 \varepsilon / r$ )
 ( ا/ ( $\mathrm{Y} / \mathrm{V}$ )



 (1) ندري ما يصنع في أهله إذانخلا

وعن أبي الأحـوْص قـال: كـان نفر من أصـحـاب النبي

 أبو موسى : إن يكن كذلك فقد كان يؤذن له إذا حُجبنا ويشهد إذا غبنا (ب) " وعن زيد بن وهب، قآل: كنت جالسلَا في القوم عند عمـر، إذ جاء زُجل نُحيف
 علمًا، كنيف ملئعلمًا، ففإذا هو أبن مسعود ${ }^{\text {(r) }}$ ،
 وكان أبو موسى الأشُعري يقول لمن يسألهه : لا تسألوني عن شيء مـا جام هذا إلـبر

 (YVTY (I-Y/V)

 .(Av
(Y) (
 ( ( $\wedge 0 / 9$ )

بين أظهركمب، يعني : ابن مسعود(1)

 فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الهد تبلغه الإبل لركبت إليهِ (t) . وقد كتب عمر بن الحطاب لأهل الكوفة أني قد بعثت إليكم عمـار بن ياسر أميرًا

 واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الهّ على نفسي (r) .

وعن مسروق قان : كان عبـد اللّ وحذيفة وأبو موسى الأشعري في متزل أبي
 فأخذوا من أدبك ، ولنتك ، ومن قراءتك (7)

ولقد كـان لهـلذا المعـلم الأثر البـالغ في نفوس أصـحـابه المالازمين لهـ أو من جـاء
بعدهم، فقد توجهت المدرسة متأثرة بأستاذها للعلوم التي أكثر منها وفيها.
 (4r/9)

 ( والمطيب البغدادي في الر حلة في طلب الحـديث (90 (90) )

( $\mathrm{r} \mathrm{\wedge} \wedge / \mathrm{r}$ )

## أسباب قلة نتاج ابن مسسعود التفسبيري :







ذلك مفصلاً:

## 1 ـ ـالتحرج والورع عنذ ابن مسـعود ـ رضي الله عنه ـ:


 فعن قرظةّ بن كعب ـر رضي اللهُ عنه ـ قال : قدمنا على عمر بن إلخطاب في وفـلّ من


 وعن رجاء بن أبي سلمة:قال : إن مـاوية كان يقول: عليكم من الحديث با كان في في
 رضـــي الله عنه ـ ينهى المكثرين من الصـحـابـة عن التحديث ، فكان يقول لأبي هريرة:


 .(1Y•/K)


لتتر كن الحديث عن رسول الله وقال لكعب الأحبار : لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة"(1) .

وقد تأثر ابن مسعود بهذا المنهج، ولا غرو في ذلك، فهو الذي كان يدع قوله لقول

 موسى الأشعري يلع قوله لقول علي، وزيد بن ثابت يدع قوله لقول أبيّ(r) وكان ـ رضي الله عنه ـ يقول : لو أن علم عـمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وضع في كفة الميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجـح علم عـمـر بن الخطاب ــر رضي اللّ
 فعن عمرو بن ميمون قال : صحبت عبد الله ثمانية عشّر شهرًا ، فما سمعتّه يُحدث

(\&)



(Y) (YVA) (Y) (Y) الريخ الثقات (Y)
(Y) العلم لأبي خيمة) (Y (Y) (Y) (Y)


 والإلماع (IVV))، والكغابة (Y•0).

وكان ينهى عن كثرة التّحديش (ب) ، وكان يحلدث في الشهر بالحديث والحلِيثين "(r)


ولا سـئل - رضي الله عنه - غن فقوله تبارك وتعـالى :
 - واجبة مثّل الحِحِ

عنه ـينهى عن القصصص، والتكلف (A)

(9) أحله اللّ لك







( ) ( ( ) ( $)$ (T) تفسير الطبري ( (V) / (




وهو غضـبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شـيئًا فليقل با يعلم، ومن لم / الهم



## Y ـ الالشتغال بالقراءة :

برز ابن مسـعودـ رضي الله عنه وأرضاه ـ بين الصححابة، وسبق في علم القراءة، وقـد


 وعن مسروق قال : ذُكر عبد الله عند عبد الله بن عـمرو، فقال : ذاكٌ رجلّلا أز ال
 مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حُذيفة، وأبي بن كعب، ، ومعاذ بن جبله(r) .









 النبي




قراءة ابن أم عبده(1)

. ${ }^{\text {(r) }}$
 والإقراء. .

فعن علقمة قال : جاء زججل إلىى عمر ، وهو بعرفة، فقال : يا أمير المؤمبنين، جئت
 وانتفخ، ،حتى كاد يلأ ما بيت شُعبتي الرجل ، ثم قال : ويحك من هو هـ مسسعود، فما زال يطفئ، ، ونيسري الغضضب، حتى عـاد إلى حـاله التي كان عليهـا، 'ثم قال : ويحكك، واللهّ ما أعلمه بقي أحدّ من المسلمين هو أحقَ بذلك منه (r)



= (1)




سبق تخريّيه قبل ورقات




لفي صُلب أبيه، يا أهل الكوفة : اكتموا المصاحف التي عندكم وغُلوها"1) . وقد بدا واضحاً عناية ابن مسعود بالقراءة في تفسيره، فإنه من أكثر الصحابة الذين
اعتنوا بذلك، ونقل عنه العديد من الروايات في ذلك (ب) .

ومما يدل على أثر هذا على أصحابه، مـا نراه من عدّ ثّلاثة من القـراء الكبـار، كلهم (1) أخرجه الترمـذي في سنته ، كتاب التفسـير ، باب ومن سورة التوبة، وقال أبو عيسى : هذا





 رضِيَوتابع عثمانان، وللّا المـد . وفيَ مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نُسـخت، وأما زيد فكان أحـدث القو القوم بالكعرضة الأخيرة

الثب عرضها النبي ويقول أبو بكـر بن الأنبـاري : ولم يـكن الاختـيـبار لزيد مـن جـي







 بسط في مبحث منهجهم في القراءات ص (VEA) .
 إيضاح التفسير بالقراءة . ولم يقاربه في هنه النسبة أحد من الصحابة الطي ، أو مفسري التابعين .







(القو اءةه

(v) خحمس روايات، أربـع منها فُي القُر اءه

(N) مست منها في القو ابء


.
( المر جع الْسابت ( )





$$
(Y \cdot T / K V) 6(1 Y T / Y 0)
$$

 .(VV/YO) ،(Y.

وفــق غيـره مـن الــصـحـابة في هذا، حـتى صـار التـابعـون مـن المدارس الأخـرى ينــيـدون من قراءته، أكثر من إفادتـهـم من قراءة أصحــابهـم، لاسـيمـا ما كان مـنها في

التفســير

## ب ـ ـ اشتغاله بالفقه والإفتاء :

وكان اشتغاله ـ رحمه الله ـ بالفقه والإفتاء أكثر من تعرضه للقر آن وتأويله، وقد تميز

 يعني ابن مسعود (1)

ونجد شـاهـد هذا الاتجاه الفتـهـي، والميل إلى الإفتـاء، في الأثر الذي خلفه فـيـمن بعده، فكان عامة أصحابه، ومن جاء بعدهم ، أكثر شغلهم في الإفتاء، وبيان الأحكام

 تحتاج إلى بيان الحـلال والحـرام؛ وإيضــاح كثير من المسـائل العلميـة العـملية أكثر من . حاجتها للتفسير \& ـ تقدم وفاته ـ رضي الله عنه ـ :
فقد توفي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح (1)
يقول شيّخ الإسلام ابن تيمية : وعُمّر بعده ابن عباس ستًا وثلاثين سنة، فما ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن مسعود(r) ! .
( ( 1 ( ) / / ( $)$

(Y) مقلمة في أصول التفسير (Y) (YV) )


 الصفوة من التابعين الذذين اتبعوه بإحسان ، فكانوا كما وحفهم أمبير المؤمنين علي بين


وكان سعيد بن جبير يقول: : كان أصحابِ عبد اللّ شيوخ هذه الأمة(ب) .

والكوفة واحدة من المدارسُ الثلاث التي قام أصحابها بنشر علم شيخهم .
يقول ابن المديني : لـم يكنُ من أصححاب اللبني
 ويبين الشعبي ـ رحمه اللها الفقهاء من أصحاب عبد الله فيذكر أربعة هـم : علقْمة بن

ويُفضلُحالهم الشعبي بقوله : كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود، وكان مسروقٌ







(7) (المرجع السنابق (0/8/00).
 ويفتي من أصحابِ عبد اللّ، فيقول : كان أصححاب عبد الله النذين يقـرئون النانس

ومسرون ، وعبيدة، وأبو ميسرة بن شر حبيل، والـارث بن قيس(1' .

 ومذهبه إلى علي بن أبي طالب، وما أعلمه روى عن عبد الها إلا حديثينن، مـختلف عنه في أحدهما (\$)

وبعد أن عدّابن المديني أصحاب عبد الها الستة قال : بعد هؤ لاء الستة، كان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد اللّوطريتتهم ومذهبهم إبراهيهيم، والشُعبي؛ إلا إلا أن الشُعبي كان يذهب مذهب مسروق ، يأخذ عن علي، وأهل المدينة، وغيرهمّ، وكان إنير إيراهيم (2) ${ }^{(2)}$

ويقول عنهم البيهتي : هم أعلم الناس بذهب عبد اللّ، وإن لم يرياهم ${ }^{\text {(0) }}$
وإنا عرضت لبيان أشهر أصحاب عبد الله في هذا المقام؛ لأني لم أعرج عليهم في فصل أشهر رجـال مدلارس التفسـبر ، وأغفلت ذكـرهم هناك لندرة المروي





.
(oy) ( ) العل (
(0) سنز البيهتي ( 1 ( $)$ (
 ابن مسعود - رضي اللهُ عنه ـ مع بيان شيء من الفوارق بينهم.

 1 ـ علقمة بن قيسن :

 عم الأسود بن يزيد، وخال فقيه العر اق إبراهيم النخخعي (0) هاجر في طلب العلم والمـهاد، ونزل الككوفة(1) ولازم ابن مسعود (V) حتي صـار من






(
. (\%) ( )

. ( ا ( )



مسعود(1) ، وكان يُشبه بابن مسعود في هليهه ، ودله، وسمته" (r) .
قر أ القر آن على ابن مسعود ّ ، وكـان ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يقول : هـا أقرأ

وكان من أقرئهمم في الكوقة (0)
وكان -رحـمـه الله ـ كن غلب جانب الورع والإقـلال في العلم بعامة، وفي الْتغسير
بخاصة، فلم يأت عنه فيه إلا القليل (1)
وكـان علىى جـانب كـبيـر من الْعـبـادة والْنسكك، يـــول عنـه مـرة: كـان علفـمـة هن
(v) الربانيين

فيقول : ما أزورُ "أحداً ما أزوركّ (1)
تو في رحمه الله سنة ثنتين وستين
( 1 ( التهذيب ( $)$


$$
\text { أبي زرعة ( / / } 70 \text { ). }
$$




(T) رجعت إلى تفسير ابن كئير فلم أجد له إلا مبع (V) روايات، وعند القرطبي (V) (7 (7) قولا ، جُلها في تفسير آيات الأحكام
 . السير ( 1 ( 0 )


## Y - Yمروق :

هو مسروق بن الأجدع بنْ مالكك بن أمية(1) ، أبو عائشة الوادعي الهُمداني()"
 مسروقًا ${ }^{(1)}$

عداده في كبار التابعين، وفي الـخضضرمين الذين أسلموا في جياة النبي
 بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مبسروقًا، وكان منسروق لا يستشـينر
شُرُ يحا(10).
 مسروق(1).
 المليني : مُسروق صلى خلف أبي بكر ، ولقي عمز وعليًا (1) ، وقدم المدينة وبنـألن عنّ
 :النبي


(r) تاريخ الثقات (r (r)




(v7) (v)


وقد مرَّمعنا بعض قول الشُعبي في ذلك وتمامه : أحدثك عن القوم كأنك شهـدتهم،
 فانتهى إلى علم عبد اللّلم يُجباوزه، وأما مسروق فأخذ عن كلّ (1)"

وقد أخذ التفسير عن عبد الله، وفي ذلك يقول: كان عبد اللهيقرأ علينا السورة، ثم يحدئنا فيها ، ويفسر ها عامة النهار (r)

وكان ـ رحمـه اللهـ من أكثر أصحاب عبد الله الستة نقلاً عنه في التغسير "r " ، ومن

وقد غلبب عليه جـانب اللورع في هنا العلـم، فكان يُحـنر أصـحابه مـن التعرض

ثلاث وستين (1)

## يين مسروق، وعلقمة :

كان هذان الإمـامـان مـن أكبر أصححاب عبد الله الملازمين لـه، ومـن المقـدمـين في العلم، والفضضل، ولعلي بعد هذا الإيجاز في ترجمتهـما أبين بعض أوجهه الاختلاف بينهما، فمن ذلك :


( ( $)$
( ( ) (







وفقه ه و كان يُسأل والصححابةامتوافُون"(1) بالكوفةّ، وعدَّ فقّيه الكو فة وعالمها .

مسعود (r)

زين القرآن





وقل أَن يخالفِه في شميء
ولما سافر علقمـة إلى مكة أرنسل ابن عباس - رضي الله عنهـما ـلعلقمـة ، وأضسحابِ


فيفحشّ في أنفسنا أن نرد عليه ونحن على طعامه (1)







(7) تاريخ أبي زرعة (70\&/1) (7)

ع ـ ومع هـنا التـــــدم في العـلم، وطول الملازمــة، فــإن حــالة من الورع والزههد،
والحـوف من الشهـرة منعته من نشر هذا العلم ، وقللت من نتاجه، قيل له : ألا تغشى المسـجــد فتتجلس وتفتي اللناس؟ فــال : تريدون أن يطأ الناس عـقـبـي ويقـولون : هذا علقمةه(1)

وكان السُعبي يقول في وصف حال ذاك البيت الذي نشأ فيه علقمة : إن كان أهل
بيت خلقوا للجنة، فهـم أهل هذا البيت علقمة والأسود(r) .

وكان من ورعه -رحمـه اللهـ كراهيته للكتابة، قال له مسروق : اكتب لي النظائر ،
قال : أما علمت أن الكتاب يكره"


 ولدت بطنًا خمسًا أو سبعا شُقوا أذنها، وقالوا: هذه بحيرة ، قال : (ولا سائبة)، قال: كان الرجل يأخلذ بعض ماله فيقول: هذه سائبة، قال : (ولا وصيلة)، قال : كانوا إذا وا
 (وصلت أخاها)، فلا يأكلونهـمـا، قال : فإذا مـات الذكر ، أكله الذكور دون الإتات،


 ( $\mathrm{Y} \cdot \mathrm{C} / \mathrm{Y}_{\mathrm{P}}$ )




 لاتصاله بمدرسة الملدينة، والنُنام، وغيزهما من الأقطار ، فعلقمة لم يجأوز علم شيخِه، ، ومسروق أخذ عن كل من رـحل إليه .

ومع هذا فكان مُحبَّا لأقوال إمام المدرسة الكـوفية ـ رضي اللهُ عنه ـ مقدمًا لهـا، وْفي
 وعلي، وعبد اللهّ بن مسعوذ، ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء، وزيد بن ثابنت ، ثـم شنائبت الستة ، فو ججدت علمهـم انتهـ إلى علي، وعبد اللد") .
 يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخحاذ يروي العشرة، والإخـاذ يروي البائنة ، والإخاذ لو نزل به أهل الأرضِ لأضدرهمه، فو جلدت عبد الله من ذلك الإخاذ(ب) (ث) وكان يقول: وقد سألت عمر، وعثمان، وعليًا، فلمنا لقيث عبد اللهُ كفاني 7 ـ ـوكان من المفازقات بينهـما، أن مسروقًا كان أحر ص على إبلاغ مـا علمه، وأكثر اهتمامًا بنشر ما سبمعهُ من علّقمـة، 'ولاشك أن لتنقله في البالاد، وكثرة أسفازه الأثر في ظهور هذا الحمرص عنده ، وكان يقول، لأن أفتي يومًا بعدل وحق أحب إلي من أن أغزو في سبيل اللّهسنة) (8) .

ولنذا نجله من أكثبر أصحاب عبد الله رواية ودراية في التفسير :



 (


رواية الشعبي(1) في حين كان المروي عن علقمة من طريف إبراهيم (r) وكان مسروق يكره الرأي والقياس، يقول ـ رحمه الله : : إني أخـاف وأخـشى أن
" - عبيدة السلماني :

يره، قال ـ رحمه اللهـ: صليت قبل وفاة النبي جَ

الفقه
وكان كثير الورع والتوقي، يقول ابن سيرين : مـا رأيت رجـلاُ كان أسْد توقيَا من
عبيدة(A)

وكان من توقيه أن دعـا بكتبه عند موته فمحاها، وقـال : أخشى أن تضـعوها على غير موخعها(9)




( ( ) تهذيب الأسماء واللغات ( ( ) (
 .( $£ \varepsilon \varepsilon / Y$ )





وكان رحمه الله يأتي: إلى ابن مسعود كل خميس ، فيسأله عن أشياءغ غاب عنها، فكان عامة ما يحغظ عن عبد الله حا يسأله عبيدة عنه" (1)
 علقمة)


(5) توفي -رحمه اللهـ سنة اثْنتين وسبعين
؟ ــأبر ميسرة بن شر خجبيل :

هو عمرو بن شرحبيل الههمداني (0) ، أبو ميسرة الكوفي(7) ، أحد المشهوزين بالزهْد
والتقوى، يقول فيه اللذهبي : كان من العباد الأولياء(v) .

وعن شقيقِ بن سلمـة، "قاله : مـا رأيت همدانيًا قط أحب إلى أن أكون فيّ مسلاخهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (A) من عمرو بن شر خبيل }
\end{aligned}
$$


 رواية

 . ( $\varepsilon \mathrm{v} / \mathrm{A}$ )
 ضالح عابد (1/1 (7) )


وعنه قال : ما اشتملت همدانية على مثّل أبي ميسرة، قيل : ولا مسروقَ، قال :'
ولا مسروق"(1).

وكان محبَا لعلقمـة مؤثرُّا لـه، فيقول لأصحابه : انطلقوا بنا إلى أشبه الناس هديًا ودلاً وأمرًا بعبد اللة بن مسعود، فيدخل بهم على علقمة() " وكان من المقلين في التفسير (r) .
 ميسرة؟! قال : لأني أوعدت أني وارد، ولم أوعد أني صادر (1)، يتأول قونه سبحانه :


توفي بالككوفة، في ولاية عبيد اللهـبـن زيـاد(1) سنة إحــى أو اثنتين وسـتين (v) ، وأوصى أن يصلي عليه شريح (1) ه ـ الأسود بن يزيد :

هو الأسود بن يزيد بن قيس، أبو عمرو النختي الكوفي(9) ، وكان ابن أخخي علقمة

 ( ( ( $)$
 ( ( ) ( $)$
(0) سورة مريم: آية (VI).

(V)



الأسود، فهؤ لاء أهل بيت من رؤوس العلم والعممل"(1) .

بعبادتهما المثل (r)
قال إبراهيمم: كان يختْم القرَآن في رمضان كل ليلتين، وكان يختم التقرآن في غير رمضان في كل ست لِيال(r)

وعن الشُعبي قال : كان الأسوْد بن يزيد صوامًا قوامًا حجاجًا (غ) :
وكانٍ يجتهد في العباذة ، ويضوم حتى يخضر ويصفر (0)
وعن الحكم قـال: إن الأسود كان يصـوم الدهر (7) ، قـال الذذهبي : وهذا صسـخيح . عنه، و كأنه لم يبلغه النهي في ذلكي ألو تأولم (v)

وقد نقل العلماء في تازيخ وفاته أقوالأ أرجححها أنه توفي سنة خمسن وسبعين (N): .
ومن كـان مـثل هذا الإمـام في الانصـراف اللى الـعبادة، والانقطاع إلى القـرآن فنإن
(1) (1)

 وشعب الإيان للبيهقي (1) Y
 ( $1 \mathrm{~V} / \mathrm{l}$ )






المتوقع أن يكون المروي عنه قليلاً، فإني لم أجدد له.في كتب التفسير إلا النزر القليل من الآثار ـر رحمه الله رحمة واسعة(1) -.

7 ـ ـالحارث الجمعفي
هو الحارث بن قيس الجعفي، الكوفي(r) العابد الفقيه، وقلما روى (r)
يقول فيه اللذهبي : كان كبير القدر، ذاعبادة وتأله، يُذكر مع علقمة والأسود (8) .

 قام وتركهمبم
روى القراءة عن ابن مسعود(1) .

ويقول فيـه ابن حبان : من خيار الكوفيين، وقلدماء مشـايخـهم. . مـات في ولاية معاوية بن أبي سفيان(V) ، سنة أربع وخـمـسين (N) ، وصلى عليه أبو موسى الأنـعري رضي اللهُ عنه (9) ".
وكـان ـرحـمـه اللهـ من أقل أصحاب ابن مسعود تعرضاً للقول في التفسير رواية




( ( 1 (
(V) مشاهير علماء الأمصار (V) (V)


$$
\begin{aligned}
& \text { ودراية ، فقلد جعت إلى بعضن كتب التفسير فلم أجد له قولاً") . } \\
& \text { V ـ ـ مزة الهمداني : }
\end{aligned}
$$

 لعبادته وخيره(4)
وبلغ من كثرّة تعبده أنه سجد نله حتى أكل التراب جبهته(8)
 ونقل عنه أن مُرةَكان يصلي في اليوم والليلة ست مائة ركعة(1) قـال الكذهبي مـعلقُـاعلى هذه الآثار : مـا كان هذا الولي يكاد يتـفـرغ لنشــر العلم،
ولهذا لم تكثر روايته(v)



(1) (Y (Y (1)
 (7v/1)


( ( )


(VE/E) النير (V)
(I)

> التفسير جاء من روايته ولـم يتجاوز عمله هذا النقل (1) .

وخلاصة القول : إن أَصحابِ عبد الله الملازمين له كانوا بين مقّلِّ وورع متّقي، أو
 أصحـابه، وهع كل هـا فإنه لـم يرو عنهـم في العلم والتفسسير إلا النـزر القليل، بـل إنهم من أقل أصحاب المدارس رواية ودراية .

وأحسب أن ما يضاف إلى ما سبق، أنهـم عاشوا في وقت مبكر والصحابة متوافرون، ولم
 الثمانين، أَما غيرهم وإن الكثير منهم بلغ الثنسعين، وعاش إلى نهاية القرن الأول الهـجري. هذا بدوره مـا جعلني أختار الإمـامين الجليلين في الكوفة الشعبي والنختعي ؛ لأني وجلـت لهـم مادة تفسيرية يكن من خلالها استخلاص شيء من مناهجهم سائلاً الله عز وجل ـ السداد والرشاد .

وسبت أن يُحـدثت في فـصل أشـهر رجـال المدارس بـاستفاضـة عن هـذين الإمـامين، ولعلمي أختم هـا المبحـث المتعـلق بأصـحاب عبد الله بيـان أهـم أو جه الـشبـه والاتفـاق؛
وأو جه الاختلاف والافتراق.

## مقارنة بين الثشعبي ، والنخغعي :

كان عامر الشُعبي، وإبراهيم النخعي من أعلم الناس بذذهب عبد الله وأصحـابه، ،


 وأخـذ كل واحد منهمـا بحظ من علم ابن مسغود وأصحابه ـرضي الله عن البــــــعـع-، ، ولكن كما ينبني تسجيله هنا ما لمسته من مـفارقات وتباين بينهما في المناهج وأثر ذلك على تفسيرهما لكتاب الله المزيز • فقمن أهم ذلك :

وسمع من نمانية وأربعين منهـم، وصار من أعلم أهل الكوفة والبصرة والحجاز بالمديث(r)، يقول ابن عوف : إن كنا نتذاكر الشيء مـا نرى أن فيه أثرًا، فيحدثنا الشُعبي فيه

بحديث (r)
ويقول حماد بن زيد : ما كان بالكوفة رجل أوحش رداً للآثار من إبراهيمَ، وجّلك لقلة مـا سـمع من حـديث النبي اقتداءْمن الشُعبي، وذلك لُكثثرة مـا سـمع (8) ، ولقد كـان يعد الشنعبي صـاحب آثاز ، والنختعي صاحب قياس (0)
 الشعبي مع علماء الأثر، وفني ذلك يقول ابن المديني : كان الشعبي، وعروة بنـ الزبير؛،


(Y) تاريخ دمشف (Y/ (Y (Y) (Y) ) . (Y)



. المعرفة (V)

وكان الشُعبي يوصي أصسابه بإتيان المحلدثين من أئمة الأمصـار، فعن شعيب بن
الحبحاب، قال : قال لنا الشعبي : عليكم بذاك الأصم؟ يعني محمد بن سيرين(1)
وكان ينهاهم عن مـجالسة أصحاب إبراهيم النخغي
وكانـ رحمه اللهـ من أوائل من اهتم بعلم الجمرح والتعديل، فعدل وجرح ${ }^{(r)}$.
وكانت مر اسيله أقوى من مراسيل إبراهيمب(8) .

وكان لهذا الفرق أثره في عناية الشُعبي بالعلوم النقلية ، الحنادمـة لعلم التفسـير،
كعلم أسنباب النزول(0) ، وتفسير القُرآن بالسنة(1) ، وبقول الصاحب (1) ، ، فإن الشعبي كان أسبقق في هذا كله، وأعلم من إبراهيم .

Y ـ إذا كان الشعبي قد فاق النخعي في معرفة الآثار والسنن، فإن إبراهيم قد سبقٍ وتقدم على عامر الشُعبي في المعرفة والاهتمام بآراء وأقو ال شيخ المدرسة ابن مسعود ـ رضــــي اللهعنه ـ، فقـد ترسـم خطاه في كثير من الآراء، وحـذا حذوه في العـديد من التأويلات.

فعن علي بن المديني قال : كان إبراهيم عندي من أعلم الناس بأصححاب عبد الله،


(Y) المعرفة (Y/ / (YA)، وقول من يعتمد في الجرح (109).

إبراهيم أقل من (艹 • , •).
(7) بلغت نسبة المروي عن الشُعبي في تفسير القرآن بالسنة (Y\& ( • • من مـجموع تفسيره، في حين

(V) بلغت نسبة المروي عن الشتعبي في تفسير القرآن بقول الصحابي (0 ( 0 • • ) من مجموع تفسيره، في حين كانت عن إبر اهيم (Y • • • فقط من مجموع تفسيره•

> وأبطنهـم به(1) .
 علقمة، والأسود، ومسروق" . . وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبند الله؛ وطِيقـتـهـم، ومذهبهم: إبراهيم ، والشعبيي، إلا أن الشُعبي كان يذهب مذهب مسروق؛ يأخلذن علبي، وأهل المدينة، وغيرهم، وكان أبراهيم يذهب مذهب أصحابه( (r) ، وليس هذا بمسثغرب غغلى إبراهيم، فإن علقمة عم أم إبر إهيم، والأسود خال إبراهيم، وعلقمة عم الأسود"(ث) ".
 - هديًا بابن مسعود من علقمة

وقد كـان لنلك الصلة بِين إبراهيم وعلقـمـة، وبين علقــمة وابن مسـعـود الأثرْ في
 تفسير أبن مسـعود، فقد كـان نقل إبراهيم وروايته لتفسير ابن مسـعود أكثثز من نتّل الشُعبي وروائته(0)

وكان إبراهيم لا يعدل بقول ععمر وابن مسعود إذا ااجتمعا، فإن اختلفا كان قول عبل النّ أعجب إليه .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) العلر (1) }
\end{aligned}
$$



 الشُعبي أكثر من (•) رواية،، في خين كان المووي من ثفسير عمر عن النخخعي روأيتين نقط

كانت أكثر من صلته بسروق، وأما الشـعبي فكانت صلته بسروق أكــر ، وهذا من الحوامل التي جعلت إبراهيم أكثر تقليدًا لابن مسعـود؛ لأن علقـمـة كان أكثر عناية واهتمامًا بآثار ابن مسعود من مسروق ، والنخعي لم يسمع من مسروق شييًّا (1) وكما سبق أن أشرنا فإن مسروقًا كـان من أخـلذ عن ابن مسعـود، وعلي، وأهل المدينة، في حين اقتصر علقمـة، وبعده إبر اهيم على علـم ابن مسعود وأصنحا من ذلك تعدد مصادر الشعبي بخلاف حال إبراهيم النختي . يقول النُعبي في وصف أصححاب عبد الله: كان علقـمة أعلمـهم، و كان عبيدة يوازي شريحًا في الفتوى والقضاء، وكان مسروق أطلبهم للعلم(†) .个- إذا كانا قد اهتـمـا ببيان آيات الأحكام، واعتنيا كـلاهمـا با ورد فيهـا مـن مسائل فقهية، فإن اهتمام إبراهيم بذلك كان أكثر ، وكان في مجال الاستنباط أفته من الشعبي، ، وقد شهد له بذلك الـُعبي نفسه، فلما بلغه موت إبراهيم قـال : إنه نشأ في أهل بيت فقّه، ،
 يقول الإمـام الذهبي: : فأفقه أهل الكوفة علي، وابن مسعود، وأفقته أصحابهـمـا علقمة ، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبر اههيم حماد (8) . ونجد شاهد هذا في كتب التفسير(0) ، والفقه(1) ، فقد كانت عناية إبر|هيم أكثر من






 الشعبي (1-0 ) قول .

الشعبي في استنباط الأحكام الفقهية .
وكان الكوفيون يتذاكرون العلم، ومسائل الفقة، فإذا جاءت الفتوى ليس غندهم فيها


ليس عندهم فيها شبيء ـ رموأ بأبصارهم إلى إبراهيم النخخعي (1) .

وأحسبب أن كما منع الشُعبي في كثير من الأحيان من التحلدث والإفتاء بالإضافة لما

فعـن ابن عون قال : ذكز الشعبي وإبراهيم فقال : كان إبراهيم يسكت فإذا جاءاء الفتيا انبرى لهـا، و كان الشعبني يتخدث، ويذكر الشُعر، وغير ذلك، فإذا جاءت الْفتـا أمسك(1)

وعن ابن عون قالن : كابن الشُعبي. إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويتُول ويقول(T)

ع ـ ومن أوجهه الاختلافِ بينهـما أن الشُعبي كان أطول باعًا في علوم الـعربية من
 في ذلك، ولذلك قيل: : أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل، وذكر منهمم الشعبي (0) ${ }^{\text {(0) }}$ وأما إبر اهيم فكان كثير أللحن، وفي ذلك يقول عاصم بن أبي بهـلة : كان إبر|هيم
رجل صدق، ولو سمعته يقرأ قلت : ما يحسن هذا شيئّ(1) .

وعن خالد بن سلمة المخزومي قال : لقد رأيت إبراهيم فرأيت رجلاً لـاناُ(r) .
ونجد شُاهد تقدم السعبي في كثرة النتل عنه في كتب غريب الحديث واللغة .
ومع هذا كله نقـد عني تلاميذ إبراهيمـ ـعلى قلتهم ـ بنشر تر اثه أكثـر من أصـحاب

ه ـومن أوجه الاخـتـلاف الواضحة بينهـما : كثية تلاميذ الشـعبي ووفرة الآخـذين
عنه.
فكان يحضر مـجالسه خلق كيّير، وفي ذلك يقول ابن سيرين : القدمت الكوفة ،


بيد أنه لم يكن يجالس النخعي إلا النزر القليل(2)، ومنشأ ذلك أنه كان مهيبُبا() قليل المزاح (1) .
يقول ابن عون: كان الشُعبي منبسطًا، وإبراهيم منقبضًا، فإذا وقعت الفتيـا انقبض الشعبي، وانبسط إبراهيم(V) .

وعن عـاصـم قـال: تبعت الشُعبي، فمر رنا بإبراهيم، فتـام له إبر اهيم عن مـجلسـه


| (\%) العلر (\%) |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

وكانا إذا الجتمع الشُعبي وإبراهيم سكت إبراهيم(ث) .

وخـلاصـة القول: إن اهتـمام ألشـعبي، وعنايته بالتـفسـير كانت أكثر مـن غناية صاحبه، ويدلك على هذا مـأذكرناه آنفا من مفارقات، ومقارنات بين نصيبن كل وآخد
 المباشُرة بالتـفسير، كعلم أنُبباب النزول وغيـره ـ كل هذا يجعلنا نقـدم الشـعبي على
 العلم، لكان له شأن في مدربُة الكوفة وغيرها . والله أعلم .

## أسباب قلة المروي عن المدرسة في التفسير :

لعل من أهم أسباب إقلالل هذه المدرسة ما يلي :

## 1 ـ الهيبة والوزع في الثّفسير :

وهذا من أبرز الأسباب ألتي كانت وراء إقلال المدرسة، وقد كان لتربية ابنُ مسِعود لأصحابه الأثر البالع في تحذيرهـمهمن المُوض في التفسير، وحثُهم على الإجقلال بمن
 وكان لهذه التربية وهذا المنهج أثر كبير على أصحابه الملازمين له والذين صـحبوه



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$


أجد إلע (70) قولاّ لهم جميغاً.

وكان أصحـاب عبـد الهَ مع إدراكهم وتقدمهم في العلمّ، يجتنبون الخوض في التفسير تور عًا واحتياطًا لأنفسهم. ولذا يقول مسروق: : اتقوا التفسير فإنثا هو الرواية عن الله(1) .

وعن محمد بن سيرين فالل : سألت عبيدة السلماني عن شيء من القرآن؟ فقال :
اتق الهّ وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنز الق القرآن(ب)
وكان أبو وائل : إذا سئل عن شيء قال : قد أصاب اللهّ ما أراداد(8)
ويقول عامر الشُعبي : أدركت أصحاب عبد الهو وأصـحاب علي وليس هم لشيء
من العلم أكره منهم لتفسير القرآنذا
وكان إبر اهيم النخعي يقول : كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه(1) .
ثم جاءت الطبقة الوسطى من تابعي المدرسـ، وهم اللذين أخذوا أعن أصـحاب
عبـد الهّ بن مسعود ، ولا زالت الهيبية والتعظيم باقية في نفوسهمى، فهذا عامر الشُعبي كان من أكثر من روي عنه الورع في التفسير ، فعنه قال : واللّه ما من آية إلا سألت عنها، ولكنها الرواية عن اللها (1) .

 كثير (IV/i)
 كير (IV/I)





، ويقول أيضًا : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن، والروح، واللرأي(i) ،

ويقول : الذي يفسر القر آن برأيه إما يرويه عن ربه(r) .
 السندي أوتي حظًا من العلم بالقرآنَ؛ قال : إنه قد أعطي حظًا من جهِّل بالقرآنذ (8)
وكان ينهاه عندها ير بها وهو يفسر القرآن(o)

وكان عندمـا يرى أبا صبالح (باذام) يُفسر القر آن يأخذ بإذنه ويعر كها ويقول: تـتفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن(1) .
 تفسيره(v)
 الكثير منهـم للعبادة، مع سابق فضلهم وعلمهـم .

فكانوا مضرب المثل في ذلك(N)
وخاف بعضهم الشُهرةً أو آثر اللسلامة مخافة الزلل والخُطأ، فعلقَمة على فضْنله
(Y) الحلية (Y) / (Y ).





( C ) السير (

وعلمه كان لا يجاوز علم ابن مسعود، ولا يخرج عنه، وكان متوقيًا للشهرة، قيل له :
 ويقولون: هذا علقمة بن قيس!!(1)

بل كانـر رحمـه اللهـ مع أنه من أخصى أصحاب ابن مسـوده ، وأثبهـم به هديًّ ودلاً . أكثر علمه المروي عنه إثا أخلذه منه بالسؤال، ولم يتحدث به به ابتداء(r) .

ومُّة"، وهو من أكثر من روى عن ابن مسعود في التفسير ، ما كان يكاد يتفرغ لنشُر
العلم، نقد انقطع واشتغل بالعبادة، ولهذا لم تكثر روايته.

يقول الشعبي : ما رأيت قومًا قط أكثُر علمَا، ولا أعظم حلمًا، ولا أكف عن الْدنيا
من أصحاب عبد الل(r) .

وهذا إبراهيم النخعي الذي جاء بعد هؤ لاء، قد تأثر بهـم، فمع إمامته لأهل العر اق
 الشـهرة، وكان عـدد الحاضرين في مـجلسه لا يزيد عن اللمـمسة(0) ، حـتى إن الإمسام الذهبي صدر ترجمته بقوله : كان عجبًا في الورع والتوقي من الشهرة(1) . وكان من أثر هذا الإقلال عند الطبقتين المتقدمة والمتوسطة من الككوفيين، أن أكثر ت الطبقة المتأخرة من التابعين ، ومن بعدهم في التفسير، وأفاضوا في علم التأويل، سدلَ سِّ


$$
\begin{aligned}
& \text { - التغسير } \\
& \text { (1) ( الزهد لابن المبارك ( ( }) \\
& \text { كما سبق بيانه في ترجمته . } \\
& \text {. (Y7Y/乏) الس (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( العلل لأحمد ( ( })
\end{aligned}
$$

وكان معظم مـادتهم في هذا الإكثـار مستقى من نبع المدرسة المكية، وْمُستمـذلًا من بحر حبر الأمة ـرضني اللهُ عنه ه.

التفسير أخذته عن ابن عباسن، فإن كان صوابًا فهو قاله، وإن كان خحطأ فهو قاله(1")


عباس.

روايته.
فتفسير عمبر ـ رضي اللهُ عنه ـ كان جله من روايات البصريين، وتفسير ابّن عْباس
 إكثاره في تناول التفسير ، فُرد عليهم بقوله : إنه ليس من اجتهـاده؛ بل من تفسـير ابن عباس

## Y ـ التشلدد في نقل الأجاديثغ، والـسـن :


 فسـمل التشدد في نقل الروايات والأخبار الواردة عنه

 الاعتماد على أقوأل شيخهم ابن مسعوده، أو أصحابه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( أخبار أصبهان (Y/ }) \\
& \text { كان من المكثرين بين مفسري أتباع ألتابعين في الكوفة ( }
\end{aligned}
$$

فعن عاصم العدوي قال : سـألت الشُعبي عن حديث فـحدثنيه، فقلت : إنه يرفع إلى النبي نتصان كان على من دون النبي
 قال : بلى، ولكن أقول: :قال عمر، وتال عبد الله، وقال علقمـة، وقال الأسود، أجـد


وعامر الشـعبي كان أكثر حديثًا من الحسن (T) ، ولكن الـــسن كـان أسـهل منـه في
 الشُعبي يغلظ عليه في الإنكار بقوله : لو لقيت هذا الكبش - يعني المسن - لنههيته عن قوله : قال رسول اللهُ
 وكان من نتاج هذا الورع أن كان الأئمة من ملرسة الكوفة من أشد التابعِن تَحيصًا

للروايات ، فكان الشُعبي من أول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة(0) . وكان إبراهيم النخعي يعد صريفًا للحديث؛ لكثئرة ما كان يرد(1) . ونتج عن تلك الحـيطة والـــنر في الرواية، أن عــد الأئمـة مـراسـيلهم من أصح
المراسيل ؛ لأنهم يتشددون في قبول الرواة .


$$
\text { ( السير ( }) \text { ( } / \text { ) }
$$

(६) العلر لأحمد. (198/1999 .
(0) قون من يعتمد في المجرح والتعديل (109) .


فهـذا ابن معين يصـحح مراسيل إبراهيم، ويعتبر ها أصح من مراسيل نـعـيلْ بن
المُسيب، ويفضلها على مراسبيل القانسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر（1）＂ وقال العجلي ：مرسل الشُّعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحٌا（r） والكوفة كانت أسبق من البصرة في إسناد الأخبار ، فعن حماد بن سلمـة فال ：كنبا


 المسيب، وحدثنا أنس بن مالك ، فأخبرنا بالإسناد（8）

## 「 ـ ـ كراهية الكتابة ：

 المسائل التي كرهها بِغبِ السلف، وأجازها آخرون ． وكان الكـوفيون من أكثر الملدارس كراهية للكتابة（م）، خششية أن تشبه بالمصناحف،


 الـسير（Y）／（Y）（Y）
طبقات ابن سعد (Y /V / (Y / (Y / )، والمع ).

وغيرهم، ، كلهم كثبوا، أو أمروزا بالكتابة .

بل كــانـ رضي اللهُ عنه ـ يقول: إن ناسَا يسمعون كلامي ، ثم ينطلقون فيكتبونه، ، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله(1) .
وقد تأثر أصحابه به، فكان عبيدة السلمـاني ينهى أن يخلد بعده كتابًا (r) ، بل دعـا
بكتبه فمحاها عند الموت(r) .
وكــان إبر|هيم النـخـعي يكره الكتــابة وينهى عنهــا(8) ، ويـخـشـى أن يشـــبــهـ
 سالم بن أبي جعفر ، وأنه أتم حلـيثًا منه ، كتابته(1) ๕ ـ اشتغال المدرسة بالفقه ، والإِفتاء :

مدرسة الكوفة من أكثُر المدارس عناية، واهتمـامـا بمعرفة الأحكام الثـرعية، وقد

الإطلاق عناية بآيات الأحكام(1) ، وقاربه في ذلك عامر الشعبي(9) .

وقد نزل بالكوفة جـمع من الصـحابة، وحظيت بالفتههاء والقضاة، قـال مسروق :
 كعب، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، فكان نصفهم لأهــل الكوفة : علي،

وابن مسعود، وأبو موسىى الأشُري(1" .
وكان التابعون يقدمونهـم في الفقه على أصخاب ابن غباس(r)



 والناظر في كتب الثتراجم يجد أن من أهم العلوم التي اشتغل بها أصحابِ عبد النلّ الإفتاء ، والإقراء.

يقول ابن المديني : كان أصحـاب عبد الله الذين يقر أون ويفتون، ستة : عِلقـمتّ،

$$
\begin{aligned}
& \text { والأسود، ومسروق، وعبيدة، وعمرو بن شراحيل، والحارث بن قيسن } \\
& \text { ه ـ الفتن وأثنرها على المُرسنة : }
\end{aligned}
$$

فالمدرسة الكوفيـة كانت من أقلى المدارس استقرارًا ، لاسيـما في طبتـة مُتُوسطي
 الأشعث، فقد دخل فيها الإمأمان إبر|هيم النخعي وعامر الشُعبي (V) Y ـ تقذم وفاة أصسخاب غبـذ اللهُ :

(1) (1)
 (Y) وهو من صغار التابعين كما مّر". ( ( ) (Y) السير (YO)


بخلاف البصرة التي كانت أكثر استقرارآ، لاسيما أن الأئمة فيها كالدسـن وأبي العالبنة، وابن
 الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة (12).

وستين"(1)، ومسروت توفي سنة ثلالث وستين" ، وعبيلة توفي سنة اثنتين وسبعين (Y) ، (!) والأسود توفيي سنة خمس وسبعين

أثر ها :
من المقرر سلفًا أن المدرسة الكوفية من المدارس التي هابت التفسير وتوزعت فيه
 والفقّه، فكان الأئمة من التابعين يأتون هذه المدرسة لتحصيل مـا فاتهم في هذين العلمين

أثرها على المدرسة المكية :
أكثر من استفاد من هذه المدرسة في علم القراءة والفقه: هم أصحاب ابن عباس،
لاسيما ابن جبير ، ومجاهدل . وما يدل على تأثر المدر سة المكية بالكوفية ذاك التّقارب في في
 والتقارب ، واتضح في عصر التابعين، وكان من اللمان الأسباب الرئيسة في ذلك الصـة الوئيقة بين ابن جبير وأصحاب ابن مسعود، وكثرة تردده على الكوفةـة)

وقد أثرت المدرسة الكوفية في سعيد فتوجه إلى علمي القراءة والفقهه، اللنذين كان حظ المدرسة المكية منهما قليلاَ، فكان من المكثرين فيهما(1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) (7) سبق بيان ذلك في ترجمة سعيد ص (1E\& ، 1EY) . }
\end{aligned}
$$




الققرآن ها سألـت (1)

مسْجحلد الكو فة (Y)





(فصيام ثـلاثة أيام متتابعات) (i)
 (الزخرفـ حتى رأيناه في قراعة:ابن مسنغود : (أو يكون كلك بيت من ذهـبب)
 (TVA/Y) تاريتخ أبي زرعة (Y) ( ( 1 ) (



 $\therefore$ ( § $10 / \mathrm{O}$ ) (7) (V) سورة الإسراء: آية (V)


 فقد زاغت قلوبكما)(r)

ومـجاهد قد نقل عن ابن مسعود في تفسيره شيئًا من الآثار، مـعظمها في علمب

## أثر ها على الملدرسة البصرية :

مع التقارب المكاني بين الكوفة، والبصرة ، إلا أن الأثر الكوفي على البصرة كان قليلاً، مقّارنة بالأثر المدني عليها ، وإن كان من أثر يذكر على مفسري البحرة المرة، فقد كان ذلك في نقل بعضهم لقراهة ابن مسعود، والإفادة منها في تفسيره، فإن قتادة استفاد من
قراءة ابن مسعود وروى شيئًا من ذلك(8)

(درست) قرأت، وفي حرف ابن مسعود (دَرَس)(:) .
(1) سورة التحريم : آية (؟).




وأُثرها في بيان كثير من الملاني التفسيرية .


$$
\begin{aligned}
& \text { ست عشرة منها في القراءاتات . } \\
& \text { (0) سورة الأنعام: آية (1-1) ). }
\end{aligned}
$$



قال : في خرف ابن مسعود : (فامضوا إلى ذكر اللّ)(r) .
 عبد الله: (إنها عليهم مؤصدة بعمد مددة)(8) ،

## 棬






## المبتحث الرابع

## 

كانت المدينة دار الهججرة، ومركز الملافة، ومقر كبار الصحابة، فإن النبي رجوعه من حنين ترك بها اثني عشر ألفًا من الصحابة، مات بها عشرة آلافلف، وتنرق ألفان في سائر أقطار الإسلام"(1) .
فكانت مهـد السنن ، وموطن الفتاوى المأثورة، يتلقى فيها حـديـث المصطفى
 والسنن والآثار، فصارت السنة شعار أهلها، والحديث وروايته محط اهتمام أصحابها . يقــولـ زيد بـن ثـابت رضي اللهُ عنه : إذا رأيت أهل المدينة على شيء فـــاعلـم أنه

إلسنة)
وفي مقابل هذه الحال فقد كانت من أقل المدارس اشتْغالأ بالتفسير (ب)، ومن أكتَ ها هيبة وتعظيمًا له، فقلَّنتاجها، وسبقها غيرها .









ويقول نحـمـيـل بن الأسـود: مـا تقـلد أهل الملدينة قو لأ بعـل زيل بن تـابت كـمـا تقلنوا
قول ماللك(r)
و كان أحـد الصححابة الثلاثة النذين قيض اللّ لهـم أصححأبًا حفظوا أقو الهُمب، ونشُبزوا
غلمههم، وآثّارهـم (世) .

ولذا فسـوف أُعرض بشنيء من الالختصـار لأهم مـا في سيرة هذا الإمام -زضي الله عنه ـ مبينًا أبرز العلوم التّي سنبق فيها، مع بيان أثر أصحابه في بقية تلاميذ المذازس. زيـل بن ثابت :

الأنصاري النججاري(0)
قدم النبني عَّهِّ المدينة وز بد أبن إحدى عشرة سنة .
 أن أتعلم كتاب يهود، فكنتت أقر أ إذا كتبوا إليه . فتعلم تلـك الـكتب وحذقها في نصف

( المعرفة (r) (V)

 الأخبار (1-0)، والإصابة (1/ (1) م) .


وقد نال ـرحمـه اللهـ شرف جمع المصحف حين عهد إليه أبو بكر الصديق ـ رضي اللّ


 شرح الله صدري لذلك (r) ، وكذا نال شرف نستخه في عههد عنمان ـ رضي اللّعنه ـ فعن


 الكتابب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك.

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الهّ بن الزبير ، وسعيد ابن العـاص، وعبـد الر حـمن بن المـارث بن هسـام، فنسـختوهـا في المصـاحف، وقـالـ
 فاكتوه بلسان قريش، فإبا نزل بلسانهم؟؛ ففعلو(r)
 (Y/ / / ( $)$

وصححه (vo / (vo).



> والمصاحف لأبي داود (IY).
 وفضائل إلقرآن للنسائي (ov) .
وقد عرض عليه ابن عباس القراءة(1) .


وعن ابن عـمنـ - رضي الله عنهـما ـ أنه أراد أن يقر أ على عثمان بن عفان - رضي الله
 فإنه أفرغ لهذا الأمر، فاقر أ علية(T) .

يقول عامر الشعبي- رخحمـه اللهـ : غلب زيد الناس على اثنين ، على الْفر ائضن ؛
ويقول العجلي: إلناس على قراءة زيد، وفرض زيد(0) .


> زيد، لـديث رأفرضكـم زيده(ه) (V) .

يقول قبيصة بن ذؤيب؛ كال زيد بن ثُابت مبترئسُّا بالمدينة في القضاء، والفتتووى،


تاريخ الثمات ( • IV ) .
(T) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 1-Y).
(V)



$$
\begin{align*}
& \text { (r) } \tag{£}
\end{align*}
$$

والفرائض، في عهد عمر، وعثمان، وعلي، في مقامه بالمدينة وبعد ذلك"(1) ويقول سليمان بن يسار : ما كان عمر وعثمان يقدمـان أحداً على زيد بن ثابت في القضاء، والفتوى، والفرائض، والقراءة(r) وكان عمر - رضي اللهُ عنه ـ يستخلفه على المدينة في كل سفر (r) . وعن مالكك بن أنس -رحمـه اللهـ قال : كان إمام النـاس عندنا بعـد عمر زيـد، وكان إمام الناس بعد زيد ابن عمر (8) .

وفي هـذا يقول ابن جرير الطبري : كان ابن عـمر وجماعة من عاشو ا بالمدينة من



وكان غالم العلماء، وفقيه الفقهاء بعد طبقة الصـحابة سعيد بن المسيـب يرد بعض أقوال الصحابة إذا خالفت ما جاء عن زيد في المسائل المشهورة(1) .
 الفتوى، وأما علوم الحديث، والتـفسير، فكان اشتغـاله بـها قليلاّ، فلم يرد عنه من أحاديث سوى اثنين وتسعين حلديثًا، منها خمسة أحاديث متفق عليها، وأربعة انفرد بها
البـخاري ، وواحد رواه مسلمـ"(v)




( ) المعرنة (£ (£ ) ( )
(0) إعلام الموقعين (1/ 7 17).



وأمـاعلم التـنـــيـر فـإنه من أقل الصسخـابة رواية واشـتـغـالاً به، وْبعـن البــحث والمراجعة، و.جلت أن المروي عنه في تفسير ابن كثير والقر طبي؛ لا يتـجاوز مـجمـوْعه

خمسة وعشرين قولاها
وفاته :
ذهب كثير من أهل العلنم إلى أنه توفي سنة خمسى وأربعين(ب) .
قال أبو هريرة - رضي اللّه عنه (وقل شـهل جنازة زيد) : مات حبر الأمة ة ولعل الله
أن يجعل في ابن عباس منه خلفنا (r)
أصبتحاب زيلد بن ثابت:
صححب زيداً عدد من فقهاء الملدينة، وقد اشتهر من أصحابه والآخحـذين عنه ستة من
التابعين
 وعروة بن الزبير، و"قبيصة بن ذؤيب، و وخارجة بن زيد، وأبان بن عثمان، وبليمان بُن
. ${ }^{(0)}$
 نقهية .

مساثل نقهية، والثلاثة الباقية في بيانْ القراءة .
 (Y/ ( $)$
 دمشّق ( )


عروة بن الزبير :

هو عــروة بن الزبيـر بن العـوام بن خـويلد بن أســد بن عـبــد العـزى بن قَـصي
القرشي
ولد سنة ثلاث وعشــرين(ث) ، وأمه أسـماء بنت أبي بكر الصـديق(ث)، وخـالتــه
 تابت، وأبا هريرة، وغلب أصحابه بكثرة الدخول على عائشة(8) .

ولذا فقد كان من أكثر أصسحابه من المدنيين حـديثّا، يقول ابن شهـاب: جالُست
 وعدّه ابن القيم من أغزرهمم، وأكثرهم حديتّ(3) .

يقول عنه ابنه هشام ـوهو من أكثر الرواة عنه ـ : ما تعلمناه جزء من ألف جزء من
أحاديثه (n) .

ولذا كان ـ رحمه الله ـلا يقول في شيء برأيه، وفي ذلك يقول ابنه هشام : ما رأيت عروة يُسأل عن شيء قط فقال فيه برأيه( () .






$$
.(1 \cdot \varepsilon / 1)
$$



( ( ( ) مختصر تاريخ دمشق (V/iV) ).



> يووي

 مروان(8)

ومع هذا كله ففد كان من أورع الناس في التفسير، ومن أقلهم تعرضًا له، و وخوْضًا
فيه، حتى قال عنه ابنه هشام : ما سمعت أبي يتناول آية من كتاب النّ قط (c)
توفي ـرحمـه اللهـ سنة أربع وتسعين، على قول الجِمهور كمـا ذكره النؤوي وغير (1)

## سُليمان بن يسار :




 ( ( ) الجرح ( ( )







الفقهاء السبعة（1）من المدنيين، وكان نظير سعيد بن المسيب（）، وفضله بعضهـم عليه． فعن الحـسن بن محـمد بن الحنفية، قال ：سـليمان بن يسار عندنا أفهم（ث）مـن ابـن

$$
\begin{aligned}
& \text { وكان سعيد بن المسيب، يقول : اذهبوا إليه، فإنه أعلم من بقي اليوم(0) . } \\
& \text { وعدّه الإمام مالكك بعد ابن المسيب(1) }
\end{aligned}
$$

ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه توفي سنة سبع ومائة（v）، وهو ابن ثلاث وسبعين

وسبق في ماضي القول أن أشرنا إلى ستة من أصحاب زيد مرّ＂الخديث على ثلاثة منهم، وأما قبيصة بن ذؤيب ، فسوف يأتي الحديث عنه في الملدرسة الشامية؛ ؛لأثره على



（Y）رجح البخاري في تاريخه：：أن الرواية الصحيحة عن الحسن بن محمد أنه فالل ：（أقبس＂، ولم


 （ $\mathrm{Y} \cdot \mathrm{V}$ ）

（けヶと／）





تلك المدرسة(1)
وخامسن أصحـاب زيد أبنه خخارجة أححد الفقهاء السبعة(r) ، والذي كان جل شُنغله
بعلم الفرائض( (1) ، ولم يكن من المكثرين (8) .

ومثله أبان بن عثمان بل هو أقل منه ، فليس له إلا أحاديث قليلة(o) .

## يين أصحاب زيد :

يتضـح مـا سبق أن أصـحـاب زيد : عروة، وسعيدًا، وسليمـان بن يسنار، كانبوا
مهتمين بعلمي الفقه، والحـبث، وصارفين إلى ذلك جل عنايتهمّ، وكان بينهم تآيز ، واختلاف، فأعلمهم بالحديث، وأكثرهم رواية له عروة بن الزبير، وأكثرهم جبمعا بين العلمين سغيد بن المسيب، وُوأكثرهم اشتنغالَّ بالفقه سليمان بن يسبار، وقد مرَّ معنـا ما ذكره البخاري في تاريخخه من قول الحمن بن محمد: إن سليمـان بن يسار كأن أقيسن من

وما جاء عنهم، ما رواه مـالك في وصف حالهم قال: كان سليمان بن يسار يقول في مـجلسه، فإذا كتر فيه الكحلام، وسـمع اللغنط أخخذ نعليه ثـم قام عنهـم، وكان أبن المسيب رجلاً شديدا يحصب الناس بالحصا(1) ،

قال ابن وهب: وحدثني مالك تال : كان سليمان بن يسار كثيرًا ما يوافق سـعيدًا،

قال : وكان بععد لا يجتر أ عليه(1)

هذا شيء من كثير عن أصحاب زيد، إلا أن مما يـنبغي الإشارة إليه وذكره في هذا المقام، أن أصحاب زيد كان جل اهتمامهـم منصبَا على الققراءة ، والفرائضض، والإفتاء، وبعد ذلك الحديت، وكان نصيبهم من علم التُسير قليلاً .

وقـد بدأت الحاجـة إلى علم التفسير تزداد في المجتـمع الملني كلما تـقادم الزمـان بأهلها، وبعد عن العصر النبوي، فتعرض بعض المتأخرين من التابعين للتفسير، ومن


 وأثنـى عليـه غير واحد مـن الأئمـة بالعلـم والثقدم في هذا الشأن؛ كيعقوبب بن شيبة(8)، وشيخ الإسلام ابن تيمية) وذكر بعض الأثمة أن له تفسيراً رواه عنه ابنه عبد الرحمن (") ، ويظهر ـواللّأعلمـ -
 منسوبَا له ${ }^{\text {(1) }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المعرة والتاريخ (1/ (1) (Y) } \\
& \text { (Y) سبق تفصيل حاله ص (YO\&) (Y) (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




والفهرست (Tr).
(المروي من تفسيره عند الطبري (V)
(^) المروي عن عبد الرحمن في تفسير ابن كثير، أضعاف ما روي عن أبيه، فقد بلغ (YY) تولاً".

## أسباب قلة المروي عنهـ :

ومن الأسباب الرئيسة اللتي قللت نتاج المبر سة المدنية: في التفسيز ما يلي
ـ ــ الورع من التعرض لتأويل القرآن ؛



 يعجبني جر أة ابن غباس على تفسير القرآنذ، فالآن قد علمت أنه قد أوتي علمّا) (1) وكانت هذه سـمة عامة لفقتهاء المدينة، فكانوا يخشون من القيل في تأويل الْقرآنب،
حذرًا ألا يبلغ أداء ما كلف من إضابة صواب القول فيه(r) :

فعنْ عبيـد الله بن عمر قال : لقد أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليعظمون ألقول فِي



$$
\text { الإطلاق(8)؛ وفقيه الفقهاء (0) }{ }^{(0)}
$$

يقول فيه يزيد بن أبي يزيد : كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلالل والحـرام، و.كان


 الإسلام


 سأله رجل عن تفسير آية من القرآن قال : أنا لا أقول في القر آن شيئّا(r) . قال الإمام الذهبي معلقًا على هذا الأثر : ولهذا قلّّما نقل عنه في التفسير (r) . وهذا



ومع هذا يقول فيه ابنه هسام : ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط (v)
والقاسم بن محمدل لم يحد عن هذا المنهج، فمع مـجاللسته لابن عباس لم يتأثر به، ، بل تآثر بابن عمر، فغلب عليه جانب الورع .

وفي ذلك يقول: كنت أجالس البحر ابن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثـرت، فكان هنا ـيعني : ابن عمر ـورع ، وعلم جمب، ووقوف ععمـا لا علم له ${ }^{(n)}$ به

يقول عبيد اللهّ بن عمر : كان القاسم لا يفسر القرآن(9) ، وكان سالم لا يفسر القر آن(1.1) . . 1 ( 1 .
 . (Irv/0)




 (


 التفسير، ولذا لما قدم عكرمة إلى المدينة، كان سعيد بن المسيب ينكر عليه كثرة تحديثنه في



 بأسًا إلا أنه يفسر القرآن برأيه()

ץ 「 الاشتغال برواية السنن، والآثار، والسير :

كانوا مِن أعلم الناس بالمازِّي، والسنن، والآثار عنه
يقول شيخ الإستام ابن تيمية: أعلم الناس باللغازي أهل بالمدينة، ثم أهل الثّـام، تم أهل العر اق . . . فأهل ألمدينة أعلم بها؛ لأنها كانت عندهم (r) .

هذا هو الاهتمـام الخـالب على التـابعين من أهل المدينة، تناقل الحـديثـي ومـبـرفة





 تاريخ دمشت (
(Y) مقدمة في أصول التفسير ( (T) .

وصفاته الملقية والـُلُقُية، فكانت حلق العلم تعج بتلك السيرة العطرة، على صـاحبها أفضضل الصـلاة والسـلام، ثم جـاء من بعـدهـم الأتبـاع الذين تناقلوا مـا ورثوه هـن علم
 يضـاف إلى ذلك من قلة المسائل الواردة والحـادثة في المجتمع المدني البُعيد عن الثقـافات
 ولا يفرعون المسائل، ولا يستـخرجون أحكامًا لمسائل لم تقع، بل لا يفتون إلا إلا فيمـا

كل هذا وغيره صرف معظم اهتمام الثابعين في المدينة إلى الحديث والمغازي، وكان
نصينـبم من العلوم الأخرى قليلاً.

وقد كان للمكثرين من الصـحابة كن عـاشـوا في المدينة الأثر البـالغ في توجيـهـ
 التفسير فكان ابن عباس أعلم به(1) .

## r ـ قلة الكتابة :

لم يعتن أهل الملدينة عناية كاملة بتدوين علمهم وكتابته، وقدتو ولي المكير الكير منهم ولم
 محمد، ولا عروة بن الزبير ، ولا ابن شهاب(1) .

ويرجع عدم الاعتناء هذا إلى كراهية بعضهم له خشية أن يشابـه انـي صنيعهم هذا صنيع أهل الكتاب، أو أن تختلط كتهم مع كتاب الهة تعالى .
فعن عبد اللّ بن العلاء قال : سألت القاسم أن يلي علي أحاديث فمنغني، وقال:
(1) الإرشاد (1 (1)

 بتحريقها، ثم قال : مئناة:كمثناة أمل الكتاب . قال : ففمنعني القـاسم يومْئذ أن أكتب

الغالب من فقهاء أهل المدينة، فجمع كتبه وأحرقها(ب) .




وقالن أيضًا : لوددت لؤ أني فديتها بأهلي، ومالي (8)
وقد استمرت الكراهيةٌ للكتابة حتى في عهلد صغار التابعين وأتباعهم.
فعن يـحيى بن بـعـيـذ قال : 'أدركت النـاس يهـابون الكتـب، ولو كنا نكتـب يؤْمئذ

أثرها :




(Y) (Y-0) (Y) الكفـاية (Y) (Y)




والريادة في علم الأثر واللراية ، فأثرت بذلك على كثير من مدارس التابعين .
أثر ها على البصرة :
كانت البصرة من أكثر المدارس تأثرًا بالمدينة، وكان بيئهما من التواصل والتر ابط ما جعل إمام البصرة الحمسن البصري يرسل بالمسائل المشكلة إلى إمام التابعين بالمدينة سعيد ابن المسيب.

فعن علي بن زيد قال : كنت إذا خرجت إلى مكة قال لي الحسن : سل سـعيدًا عن كذا، وسل لي سعيدًا عن كذا ـ يعني - : سعيد بن المسيب" (1) . ويقول قتادة: مـا جمـعت علم الحسن إلى علم أحـد من العلمـاء ، إلا وجلت لـه فضالًا عليه، غير أنه كان إذا أشكل عليه شيء، كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله(٪). ولذا قلّما كان الحسن وسعيد يختلفان في الفُتي(r) ، وكان الخسن لا يدع شيئًا من فعله لقول أحد حتى يقولوا: إن سعيد بن المسيب قد قال خلافه فيأخذ به، ويدع قوله(2) .

والحـسن قـد نــــأ في سني عـمـره الأولى في المدينة، ولذا بجـد أثر هذه النشـأة في تفسيره، فكان يستدل بلغتهم في تفسيره، فمن ذلك ما جاء عنه عند تأويل قوله تعالى :

. (1)
 ( $($ ( $)$






> المدينة يقولون : هي البسط(!) .

ولما رأى قتادة ذاك التأثُر والنتقدير من شيخه لأئمة التابعين في المدينة لاسيما سعيد ،

 فقلت فيه كذا، وُسـألتك عن كذا!، فقلت فيه كذا، حتى ردد عليه حديثًا كثبيرًا، فقـال سعيد : ما كنت أظن أن اللهّتعالى خلق مشلك و(4) . وكان يقول : ما أتاني عراقي أحفظ منك .

ولما رأى قـتادة الحـسن يُرُسل إليـه في مسـائل من العـلم مششكلة تأثر به في الجـانبـ الفتهي أكثر من تأثره بشـيـخـه الخسن، وقـد عني بنقل تفسـيره أكثرُ من عناية المُلْنيين

في تفسير آيات الأحككام(0) ؛

وقد تأثر به قتادة في هذلا فتوسع في التقول بنسخ كثير من الآيات(") ، بل إنـهـنـنـــلـ
(V7) (1) (Yورة الرحمن : آية (Y)
(Y) كتاب ألحب على الحفظ وذكر كبار الحفاظ (0 • ) .





 نصل أثرهم في أصول التفنسير صن (1-1 (1)).

جل مـا جاءعن سعيد في هذا البـاب"(1) ، وكان يعرض مـا عنده على ابن المسيب،، فقد عرض عليه صحيفة جابر بن عبد الل(1)

وقد كان للمدنيين الأثر البالغ في ميل ملـرسة البصرة للسنن والآثار في تفسيرها ، حتى صارت من أكثر المدارس اعتمادًا على السنة في تأويلها(r) . يقول قتادة: مـا رأيت أعلم من سعيد، ولا أجلدر أن يتبع فلان عن فلان ـيعني -

## أثر ها على التتفسير في الشام :

الأثر المدني على التفسير في الشـام أشهر من أن يذكر ، فإن كثيراً من فقهاء المُدينة رحلوا إلى الشـام، ونقلوا مـا علموه من السنت والآثار إلى هناك، ولعـي العل من أهم أسبـاب تلك الرحلـة والصلة، وجود عبـد الملك بن مروان الذي يعـد من فقـهـاء المدينة الأربعـة اللذي ولي الخلافة فسافر إليه قبيصة بن ذؤيب، وغيرهم من فقهاء المدينة، ثم تولى عمر

(1) (أورد الـطبري في تفسيره عن سعيد القول بالنـــــخ في عشر روايات، سبع منها من رواية
 . (Y. / YY)


 رواية

$$
\text { (£) البرح ( } 1 \text { ( ) . }
$$

(0) وسيأتي مزيد بحث لذلك عند اعلمديث عن المدرسة النشامية .

## أثر ها على الملمدسِّة المكيةّة :

كان جل اهتمام أصححاب ابن عباس متعلقًا بعلم التفسير رواية ودرأية، و وكابنت الصلة بينهم وبين المدينة قليلة، فلمب يكن للمدينة أثر يذكر في الملدرسة المكية، إلا مانـا كان من تأثر أحد أئمة المكيين ـو وهو عطاء ـ بالمنهج المدني ؛ لأنه رحل
 وانصـر افه لعلمي الفقةه والمـديث؛ ولذا بجد من المفارقات الرئيسـة بينه وبين أصـجابّه،
 للأثر ، بسبب اتصاله بالمدينة .

## المبـحث الـخامس

## التفهسير في الشار واليمن وهصر

## أولاُ :التفسير في الششام :

لقـد حظي الشـام بعـدد من علمـاء الصـحابـة ، وتخرج على يلهم عـدد كـبــر من
 يعلمون الناس، فأرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل فلسطين (1) ، وأرسل عبادة ابن الصامت - رضي الله عنه - إلى أهل حمصن

وأمـا أبو الدر داء ـ رضي الله عنه ـ فأرسله إلى دمشق (r) ، وكان من أكثرهم أتباءاًا، ،
 شخص، يقر أون عشرة عشرة، ويتسابقون عليه، وأبو الدرداء واقف يفتي الناس في حروف القرآن(8) .

ويعد أبو الدرداء أكثر الصحابة أثراً في الشام ودمسّق، يقول الذههبي: وكان أبو الدرداء
 والسير (



( ) غاية النهابة (T/V/ ) .

عالم أهل الشام، ومقرئ أهل دمشق، وفقيههم وقاضيهـم" (1) وكانـ رضي اللّعنه ـ من قراء الصححابة المُعدودين ، فعن أنس بن ماللك قآل : مات الـــبي ثابتا، وأبو زيد

كما كان له الإمامة في العُلم . : يقُول مسروق : وجدت علم الأصحابة انتههى إلىى ستة : عمر، ووعلي، وأبي، وْزيد، وأبي الثّرداء، وابن مسعود(4) . وبعث عمر - أيضًا ـ عبد الٌ
ومن شُيوخ الشاميين ـ أيضًا ــ الصحابي الجليل تَيمـ الداري (0) .

وعلى يلد هؤلاء الصحب الكرام تـعلم التابعـون بالشام، وكـأنوا كثيرين(1) إلا ألن

عائد الله بن عبد الله أبو إذريس الخلولاني(V) ، وهو عالم الشام بعد أبي الدرداء(N) ،


 يحيى بن معين نابت بن زيد ألا

 ( ( ( ) ط ( ( )






وكـان يــرأ، ويعلـم، ويقص، ويـظ(1) ، ويعني كــيـراً بالمغـازي والسير، توفي سنة .

ومن هؤ لاء مكحول أبو عبـد الله الدمشقي مولى لامرأة من هذيل ، وكان نوبيًا،
وقيل من سبى كابل، وقيل من سلالة الأكاسرة(1) .
وكان ـرحمه اللهـ من أفقه أهل الشام (0) ، وكل ما قال بالشُام قبل منه(7) .
يقـول سليـمـان بن مـوسى . إن جـاءنا العـلم من الــجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإن جاءنا من الجزيرة عن ميمون قبلناه، وإن جاءنا
من العراق عن الحسن قبلناه(v) .

وعن الزهري قـال : العـلمـاء أربعـة : ابن المســبـب بالمدينة، والـــعـبي بالكوفـة ،
والخسن بالبصرة، ومكحول بالشام(A) .

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقه أهل الشام، وكان أفقه من الزهري(9) .

> وعليه تتلمذ إمام الشام في زمانه الأوزاعي (.() .

(rvo/s / (r) السيزر .




$$
\text { (7) المعرفة ( ( } 11 V \text { )، والسير (109/0). }
$$






وقل جاءعنه جملة طيبة في التفسير، وغالبها في الفقه، والوعظ"(1)

## بين الشنام والمديـة :



 ذؤيــبـ" ، ، ثم الحليفة الراشبُب عمر بن عبد العـزيز الذي آلت إليه الخلافة في آلخر المائة
 أصحاب زيد بن ثاببت روى عنه الفرائضِ، وكان أعلم الناس بقضائه (8)

 وئمانين، وقال السيوطي عنه': المدني سكن الشامج ${ }^{(0)}$.
ثم انتقل إلى الشام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقد كان أميرأ على المدينة؛






 (IT) (Y)

 قال : ما كان في المدينة عالم يأتيني بعلمه إلا وأوتى بما عند سعيد بن المسيبي فلما استخخلف عمر بن عبد العزيز حمل معه علم سعيد إلى الشام، بل وكان معه

 كان مكحول إذا سئل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة(T) . إلا أنه كـان قليل الحديث والرواية؛ لانشُغاله بالوزارة، وتشُده حتى عدَّمن أكف ثلاثة عن الحـديث، مع فضلهم ورحل إلى عمر بن عبد العزيز، زيد بن أسلم(N) ، وكل هؤلاء من نشر عـلم الملـينة بالشام

لقد أدرك علماء النـام فضل علم المدنيين، فأخذوا ينهلون من علومهـم، فـها هو مكحـول ير حل ليطلب علـم المدينة، ويــقى بها حتى سـمع من جل علمـائهـا، يقـول مكحـول : قدمت المدينة، فــما خرجت منها حتى ظنتـت أنه ليس بها من علم إلا وقد

وصرح بأن عامة مـا يحذلث به هو مـا أخذه عن ابن المسيب" ، ، وقد أبذي إعـــجابه
 وكان يقول عن سعيد : :عـالم العلماء(r) ، وإذا سئل عن أفقه من أدرك قال : سبعيد ابن المسيب( ) .

 مالك(1) ، وسمع فنهن (V)

وقد أخذ العلم عن كبار, التابعين في المدينة، وصار أعلم أهل زمانه بحديثهم، فبعد أن ذكر علي بن المُذيني العشرة الذذين كان لهم علم بزيد بن ثابت قال : وكان أعلم الناسِ


وقد لازم الزهري سعيد بن المنسبب سبع حجج، و كان يميل في فتياه إلى قوله(19) . ولما سئل عن أفقه من أدزك قالل : سعيد بن المسيب!(.1) .
 سعد) (1) (| (Y)
(Y) العلل لأحمد (Y) (Y)/ /



 (T) (Y ( $)$
. or: 1 ( 1 (Vq)




والزهري يعـد من أبرز التـابعين الذين بثوا علـم المدينة في الـشام، فـهـو يــول عن

 وهذا يعني أنه نقل علم المدينة إلى الشــام، ولم يجـد زيـادة علم بالشـام حتـى ينتله

وقد انتفح أهل العلم بالشامو والمدينة بعلومه، ولذا لقب بعالم الشام والحجاز() .
قال عنه الذهبي : المدني نزيل الشام(r) .

وكان الزهري مع مكحول كفرسي رهان بالشـام، وإن كان مكـحول أكثـر اشتغـالاً
بالفقه من الزهري، والزهري أعلم منه بالحديث والسير (8) .

ولتقاربههما وإمامتهها في مكان وزمان واحد جمعت أقوالهمـا، وصنفت كتب في
اختلافهما(0) .

وكـان مكحـول يعرف لـه فضله، ويقدمـه ولا يتـــدم عليـه، ولما سئل : من أعلم
الناس؟ قال : ابن شهاب(1) .
وقد نقل عن الزهري روايات عديدة في التفسير كان أكثر من ثلثها في تفسير آيات
 . 10 .
(0) ينظر مقدمة كتاب الزهري لابن عساكر (19)، وهي ترجمة مأخوذة من تاريخ دمشُق ، طبعت
 (7) تاريخ أبي زرعة (1/1) (1)، وقد أفاض ابن عساكر في ترجمة الزهري في تاريخ دمشق .
الأحكام، وكثير منها ما يروئه عن سعيد بن المسيب"(" .

وثلد ورث علمه هذين المـلمين مكخول والزهري، الإمام الأوزاعي عبد الرخمن ابن


الشام(8) ، فنشُر علم التابعين في تلكب المنطقة ، قال مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به(ه) وقال الذهبي : كان له نـذهب مستقل مشهور عـمل به فقّهاء الشُام مدة، وفُقهاء
الأندلس ثم فني(1) .

وكان الأوزاعي معظمًا لمكحول، والزهري، ويـذكرهما في أصحابه الذين يْبْتي . بقولهم

وقالل عن الزهري، ما داهن ابن شهاب لملك قط دخل عليه، ولا أدركت خلالِفة هشام أحداً من التابعين أفقه منهـه (N) .

## يين الشام والعراق :

وقع المُصام بين أهل العراق والشام مُبكرًا في القراءات، وذلك أن أهل كل مصضر
 (1) بعد مراجعة تفسير النطبري، وجدت المروي عنه (1\&A) رواية، بلغ نصيب آيات الأحكام منـها
 الوأردة عن سعيد بن المسيب في التفسير ر
. ( $1 \cdot \mathrm{~V} / \mathrm{V} / \mathrm{V}$ ( H (


 . (IIV/V) (

( ( )

رســول اللهُ

 يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال : يا أمير المؤمنين ، أدرك الناس ! فقال عثمان : ومـا ذاك؟ قـال : غزوت مرج أرمينية، فـحضرها أتى أهل العراق وأهل النشـام، فإذا أهل
 العراق، وإذا أهل العراق يقزأون بقراءة ابن مسعود، فيأتون با لم يسمع أهل الشـام، ، فتكفرهـم أهل الشـامه .
ونم يقتصر الاختلاف في القراءة في غزوة أرمينية على أهل العراق وأهل الشام؛ فقد كان أهل كل جند أو مصر منهم يعتقدون أن قراءتهم أصح القـراءات وأعلاهها،
 فيه أهل البصرة، قال ابن الأثير في ذكر غزو حـيفة وأمر المصـاحف : الفيهـاصرف الـا

 رجعا . فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت في سفرتي هذه أمرأ الئن ترك


 ورأيت أهـل الككوفة يقولون مـثل ذلك، وأنهم قرأواعلى ابن مســودد، ورأيـت أهل البـصرة يقولون مثل ذلك، وأنـــم قرأوا اعلى أبي موسى، ويسـمون مصحـفه لباب
(1) القلوبن)
(1) تفسير الطبري (1/ (1) (11/r)، والكامل في التاريخ (1).

وظل أهلّ دمشقّ وأهل جمص يختلفون في القراءة، ويتنافسون فيها بعد ألن جمِع عثمان بن عفان الناس على مصحفب واحد، كل منهـم يتمسك بقراءته ويُصوّبّها، ولا (1)

ولكن هذا التنافس لم يصل بالظع إلى درجة التكفير التي كانت قبل أن يجمعهـم


 الشاميين من أهل العر اق، باستينناء الأثريين من الكوفيين كالشعبي(1) . بل قد وجدت عبارات للأوزاعي فيها نكير شُديد على أهل التقياس والرأي من

معاصريه(r)
قالل الأوزاعي موضها النهنج الشـامي: كانت الحلفاء بالشام، فإذا كانت بلية سألو1!


وفي المقابِل حصل شيء من تأثر الششام بالبصرة، ويرجع ذلك إلى أسباب لعل منّ
أبرزها أثرية أثمة البضرة .
( (1) القراءات في بلاد الشام (Y) (







فقـد تتلمـذ الحمسن، وقتـادة على يد سعـيد بن المسيب، وكان الأوزاعي من رواة

وكان يقارن بين مكحول ، وقتادة ، قيل للزهري: أقتادة أعلم عندكم أو مكحول؟ قال : لا، بل قتادة ، ما كان عند مكحول إلا شيء يسير(r) .
في حين كان الزهري يقول : العلمـاء أربعة : سعيد بن المسيب بالحجاز ، والحسن بالبصرة، والشعبي بالكوفة، ومكححول بالشام(T) .

ومن الواضح أن الجلامع لهؤلاء مو الأثرية، وترك الرأي، وثمة سبب آخر يجعل

النُام نزلت العراق(!) .

ولذا كثرت رحلات الأمويين إلى البصرة، حتى قال البصريون : ما كنا نفقد في
كل يوم راكبًا من ناحية بني أمية ينيخ(0) .

وكان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر ، فيرسلان إلى قتادة(1) . وقـد أدى هذا التـقاربب بين المدرستين، أن ابتلي بعض أهل الشـام بالفـول بالقـــر موافقة للبصريين، فقد رمي مكحول به(v)، واشتهر ذلك عنه، حتى أنكر عليه علمـاء

| الشام كرجاء بن حيوة(N) ${ }^{\text {(1) }}$ |
| :---: |
| YV. 10 (1) |



ومن جهة أخرى اكتفى كثير من أهل العلم باللُام عن العر اق ، قال ابن المبارك : مـا ما
زرخلت إلى الشام إلا لأبتغني:عن حذيث أهل الكوفة(1) .

وفي الجملة كان التفسير في الشام صورة من المنهج المدني، أصولآ وفكرأ والتجاهًا ؛ لذا ـ مع قلة نتاجه ـ لنم أدرسه كِمدرسة مستقلة لها تِيزه ها في التفسير، والله تعاللى أعلمب، ثانيًا : التفسير في اليمن :

لـم يلق التفسير في اليمـنـن من الاهتمام مـا لقيه في غيرها مـن بلاد الإنبنام في


 الحر كة العلمية فيها قليلاّ، ومن هؤلاء . طاوسن بن كيسـان ، أبو عبد الر حمن الفارسي(\&)


 (Vov/r) (1) (1)




 اليمنيين (Y) تابعيًا فقط .




على الخـواص(1) ، ولم يسـمع طاوس من معـاذ بن جبل ، لتقدم وفاته بالشـام(r)، وقــد اشتغل طاوس بالفقه والإفتاء، وغلب ذلك عليه حتى برع فيه، وفاق أقرانه . يقول خصيف بن عبد الر حـمن - وهو يعلدد فضائل التابعين ـ: كان أعلمهـم بالهـج عطاء، وأعلمـهـم بالطلاق سـعيد بن المسيب، وأعلمـــمـ بالـلالل والحـرام طاوس، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير (r) .

وقد كان هذا الفقه واضـحَا فيما نقل عنه من تفسير ، فقد كان جل المروي عنه ـ على قلته - في بيان آيات الأحكام(8) ، وكان شديد التأثر بتفسير ابن عباس لملازمته له، فقد
 كثرة علمه، وشمل ورعه الحديث والتفسير، فكان يعد الحلديث حرفًا حرفّا(7)، حـتى قال عنه قيبس بن سعد لأحد البصريين : كان طاوس فينا مثل ابن سيرين فيكمب"(v) وكان ابن سيرين معروفًا بالورع، وأنه لا يروي بالمعني(1)
(1) المحدب الفاصـل (079)، والئسير (0/ 7 ع) .


 ( (







(^) سبق تفصيل ذلك في المقارنة بينه ويين الــسن، ص (٪ (§). .

وعن عبن اللهّ بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت طاوساً عن تفسير هذه الآلية : هِّيَا
 لتفسير القرآنبا(1) .

ولقد غلب على طاوسن الطابع المكي في الاستنباط والدلالة ؛ ولذا كان تفسيره أقرب إلى المكيين منه للنصريين (r) ها
ومن أثمة التابعين فياليمن أيضًا :

 غزارة علمه في الإسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب (0) ، وقال أيضتا : وعندهـمنمن علم أهل الككتاب شيء كثير ، فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ(1) : وقال وهب عن نفسه: (إلقد قرأت ثلاثين كتابًا نزلت غلى ثلاثين نبيا)|(1) .

ولذا كان كثيرًا ما يحدث عن التوراة، وأخبار بني إسرائيل (()، والقـصصص(4)،
(1) سورة المائدة : آية (7 • (1).



الأحكام يترافت مع الكيين .

(0) المسير (६/0/0).

(Y / / / (V)

يقولون: هي البر، تفسير الطبري (0|N/ / (0|NY .

شهبة (1 0) .

ونتاجه في التفسير في غـير ذلك نادر ، ولذا رأيت أن ترجـمتـه في منهج التـابعين في الإسرائيليات ألصق ، لذا نوهت بذكره هناك (1) .

ويعـد معـمر بـن راشـد البصري أول من رحل إلى اليمنـ" ، ، ونشر علمـه هناك، ،

 وبذلك نجد التشابه الواضح بين اتجاه التفسير في اليمن مع المدرسة البصرية . كما يعد عبد الملك بن جريج ـ أيضًا ـ من أسهـم في نشاط حركة التفسير في اليمن، فقد رحل إليها، وبث علمه فيها، قال : قدمت بلداً داثرًا فنرت تلهم عيبة علم، (يعني : . اليمن)
إلا أنه لم يلق طاوسًا فلم يرو عنه(v) .

ومع هذا كله فإن استفادة أهل اليـمن من معمر كانت أشدى ولذا قلت الرواية عن ابن جريج في تفاسيرهم(1) ، في حين كان للزهري المدني أثن أكبر في تفسيرهمه(9) .
(1) (1)
(V) السير نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل (V) (V) (V)
. ( $11 / \mathrm{V}$ ) ( V )
( ) (


(العلل لأحمد (
(A) لم تتجاوز مرويات عبد الرزاق من طريق ابن جريج في تفسيره (Y (Y) رواية، في حين روى من طريق معمر (Y\&VI) روابة ، ينظر ص (V•) (V).


 المدرسة الكوفية، فلم أر لها أثراّ على المجاه التفسير في اليمنز ؛ والله تعالى أعلنم • التفسير في مصر :

فتحت مصر في عُهد الجليفيفة اللراشد عمر بن الخُطاب، على يد عمرو بن العاصن -

 فلقد دخل مصر، ومعه مصخفه اللذي صار إمامًا للناس ير ججعون إليه(1) . وأحب أهل مصر عقبة؛ ورووواعنه، ولازموه، حتى قال سعد بن إبراهيـيم: كـان أهمل مصر يحخدثون عن عقبة بن عامر، كما يحلث أهمل الكوفة عن عبد الله(r)
 الكوفيين، فبالمقابل بجد أهل مصر قد ورنوا عن عقبة هيبة التفسير، والورع من الخوض

 قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون فيتتأولون على غير ما أنز له الله عز وجل ، ويحبون اللبن ويدعون المجمع، والمجماعات)

لقد تأثر عقبة ومن بعـده المصريون بهـذا الحلديث، وتورعواعن التفسير، بل غلبب عليهم الورع في شتتى شئونهم، حتى قال يـحيى بن سـيـد الأنصناري المدني (وهونمن
r90^ (EEY/r) العلل لأحمد (Y)

محقق الكتاب د. وصي اللشعباس :

صغار الكابعين): ما أعلم الورع اليوم إلا في أهل المدينة، وأهل مصر"(1) وتلقى المصريون العلم عن الصحابة على قلتهم بصر (t) ، وكان من أشهرهم أبو الخير
 العاص(")، وجاءت الطبقة التي تلي كبار التابعين فنشطت في العلم، ولاسيما يزيد بن أبي حبيب اللذي بث العلم بمصر ونشره، يقول أبو سعـيد بن يونس : كـان مفتتي أهل
 الحلال والحرام (8) ، ويزيد هو إمام الديار المصرية في زمانه كما قاله ابن كثير (0) ، ويقول عنه الليث بن سعد : هو سيدنا، وعالمنا(1) .

إلا أنه كـان ذا حظ قليل في علم التـأويل، فـــد كان يـلب عليـه الطابع المدني في التحديث والانشغال به عن التفسير، فأكثر في الحديث وروى عن جملة من التابعين أمثال نافع وسالم(V) ، كما أنه انشـغل بما انشغل به أهل مصره من المغازي والسير ، حتى ما رأيت له في التفسير ـ على تلتها ـ كان حول مسائل في السيرة(N) ، ولم يتتشر التفسير


(0) تفسير ابن كثير (\&/ • ).

( 0 ) (V) /V) (V)





بمر إلا في عصر أتباع التّابعين، فقد ظهُ اللِيث بعد سعد، ونشر العلم بمصر ، وكان ذا حافظة قوية وفقه دقيقن حتتى قال عنه الشافعي : „الليث أفقه من مالك إلا ألن أصحابه لم يقوموا عليه|(1) ، وانتشر في عهـد أتباع التابعين تفسير ابن عباس الذي روواه علي بن


 على رواية المصريين للتفسيسر، إلا أني أميل إلى ظهور التفسير في عصر الكتابعين في مصر، بنهج الملدرسة المكية، ولكن لم ينقل بسبب الورع الذي تلقوه عن شيخهم عقبة، والتأثر بالمنهج المبني في روأية الآثار والسير ، يدل على ذلك ما يلي : ا ـ مرور ابن عبأس بصر، فقلد رحل إليها، وروى عنه من أهـل مصر خمسـة عسر؛ نفسًا (z)

ץ ـ رحلة مجاهد إلى مصر ، التي روى فيهاعن مسنلمة بن مخخلد، وروى عنه فيها
خلق كثير (v)
ع ـ المراسلابت التي كانتت بين يزيد بن أبي حبيـب، وبين عطاء بن أبين زباح، وإن
(1) وهذا يؤكد ما قاله أبو زهزة: إن الشـافعي درس فقه الليث فانتهى إلى هذه النتيجة، ينظر كتاب
سيرة الإمام مالك لأبي زهرة (AI) .

 ( ) ( ( )




كان الظاهر أن أكثرها في الفقه، وإن كان المصريون كتبوا عن هجاهد ولمم يكتبواعن عكرمـة، إلا أن المنهج المكي كــان هو الغـالب في هذه الفـتـرة، ولو قـــرِّر بـــاء شيء من
 تعاللى أعلم.


## الفصل الثالث

## 

لاشك أن القول بتعـدد الملدارس يستلز م ضرورة القول بتعـد المناهج ، واختـلاف المسـالك والمشارب، فلكل مدرسة سماتها وخصـائصها التي انفردت بها أو اعتنت بهـا اعتناءُ أكثر من اعتناء غيرها، لذلك استحقت أن تكون مدرسة قائمـة بذاتهـا، وإلا فإن مجرد الاختلاف المكاني كيس له كبير اعتبار في هذا الصلد .

وفي هذا الفصل أحـاول تحديد تلك السمات والخحصائص في منهج كل مدر سة، وبدهي أن هذا لا يعني البحث عن حدود وحواجز تمنع من التقاء مدرستين أو أكثر، ،

 بوجود تايز وتباين بين مـدرسة وأخرى، وأشبه ما يكون ذلك بالإنسـان، فإنك تجد قدرًا
 خصائص وعيزات تفصل بين إنسان وآخر ، وهكذا الشأن في المدارس .

كـمـا أنـنا نلاحظ تعـدد المناهج والحـصـائص في الملدرسـة الواحـــة ، إلا أن أوجـه الاتفـاق تمثل القـدر الأكبر، وبجـمع تلك الأوجـه، وضـم الأشباه والنظائر، يكّن إبراز السمات والحْصائص لكل مدرسة على حدة .

## 

الملرسة المكية ملدرسة عظيمة النتاج، نقل إلينا من علمهـم الشيء الكثير ؛، حتى لقد فاق المنقول عنها مـا نتل عن بُسواها من المدارس، وقد تميزت بخصائص كيثيرة؛ انفردت
 هذه الحْصائص ما يلي :

ـ ـ كثرة الاجتهاد والاستنباط. .
. Y ـ التخصص في علم التفسير .
r ــأاهتمام أصحابها بالعلوم الأخرى مقارنة بالتفسير .
ع ـ التوسع في الإسرائيلنّات .

وفيما يلي بيان لهذه الخصائصن :

## الخصيصة الأولى :كثزة الاجتهاد والاستنباط :

تفـــير القـرآن مطلب مهـهم، وغاية قصـوى؛ لأنه كتـاب هـداية وحكمـة ونوْر؛



 مذارها على رجال المدرسة المُنية، والكوفية ، في حين قلّالمروي عن المكيين فيّ ذلك؛ فكثر في المقابل عندهم الاجتهاد، والاستنباط.

وقد يلحظ الباحث أسبابًا أخرى لهذه الكثرة في المنقول، اجتهاداً عنهم، لـل أبرزها هو شخصية شيخ الملرسة حبر الأمة عبد الهُ بن عباس ـ رضّي الله عنهما ..
 عندما دعا له بالفقه، والحكمة، ولقد أعمل ـ رضي الله عنه ـ الفكر والاستـي الاستنباط في استخراج الععاني العظيمة، والاجتهادات التيمة من الآيات، ولا أدل على ذلك من تول شقيق بن سلمة، قال : خطب ابن عباس وهو عون على الموسم، فافتتح سورة البقرة،
 سمعته فارس والروم لأسلمت"(1) .

أضف إلى ذلك ما حباه اللّمن قوة حافظة، وذكاء فطري، ونظر ثاقب، كل هذا
أثر في شخصية الآخذين عنه.

وإذا عرفنا أن ابن عباس ـ رضي اللّ عنه ـلم يكتف فقط بإلقاء العلم على تلاميذه ؛
 نفوس المكيين من تلامذته، بل وسواهم كن تتلمذ عليه من أهل الآفاق كأبي العالية، وغيره.

لقد كان ابن عباس يأمر أصحابه بالانطلاق في الاجتهاد، والتصدي لإفتاء الناس


 الأخرى.

رضي الله عنهما.ـيُظر ص (YNY).


وثمة أمن آخر ، وهو أن ابن عباس ـ رضي اللهّ عنه ـ أكثر من التفسير في في جين أن

 وسععيد بن جبير ، فقد الططلِّوا يقيسون مالم يسمعوا علم ما سمععوه، بن وفتح ابن
 يراجعونه ويعارضونه جا شجعهم على التوسع في مجال الاجتهاد.
 زمانه، ، قال يومًا لأصحابه: :أَتدرون ما ذهاب العلم من الأرض ؟ ، قلنا : لا، قالْ : أن يذهب العلماء (1)



 إليه.


 زيد بن أسلم في المدينة وغيرهمـ.


## 1 ـ الدقة اللغوية :

لقد فاقت هذه المدرسة سائر مدارس التابعين في الدقة اللغوية، وسيأتي أن لمدرسة البصرة جانبًا مهمًا في استعمالل الفصيح، والبليغ من اللغة، وأن المنقول عن المدسن
 الآيات ، في حين أن المنقول عن مجاهد مـلاَ يعتبر أقل بكثير من المنقول عن الحسن إلا أنه استوعب الغريب كله في القر آن .

يقول اللسيوطي : وأولى ما يرجع إليه في معرنة الغريب، ما ثبت عن ابن عباس، وأصحابه الآخذين عنه ، فإنه ورد عنهم ما يستوعب غريب القرآن آل" (1) . وقد جاء بناء عليه أكثر تفسير غريب مفردات القرآن عن المدرسة المكية(r) . وثـمة شيء آخــر تيـزت به المدرسة المكيـة ، وهو الـدقة في التـفريق بين المفردات القر آنية، والكلمات المتشابهة، فمجاهد مثلاً عندما يتعرض لتفسير (الربانيين) يربطها بكلمة أخرى، ويبين النسبة بينهما، فيقول: الربانيون : الفقهـاء العلماء، وهـم فوري الأحبار .

فلم يكتف ـرحـمه الله ـ بيـيان معنى (الربانيين) حتى بين نسبتهـم للأحبار ، أي : أنهم أعلى منهم شأنًا ، وقلرًا .
 الأودية والجرف.
(1) الإتقان (10-10) (1)



وهنا نلحظ الـدقة ؛ لأنا المأزمه هو الطريق بين جبلين، وقد يكون واديًا أو جر جَا أو



قال مـجاهد : (فأتوهن من حيث أمركم اللة)، أمروا أن يـأتوهن من حـيـث نُهوا عنه

## Y ـ معالجِة مشكل القرآن :

تيزت الملدرسة المكية بدخولها في مجال المُسْكل، والمشُكل علم صعب المنال ، بعيد الغور، لا يلج بـحره إلا العلمُاء الأفذاذ، ومع كثرة عـلوم التابعين وغزارتها، إلا أنـهم لإحجامهم عن التونـع في الاستنباط اقتصروا على تفسير اللفظط، وبيان المُننى العام؛، أما المكيون فلنخوضهم غمار الاستنباط والاج جتهاد تعرضوا للذلك، وأكثرو|(2)

فنجد مثلاً مـجاهداً يوجهه الإشكال الذينعرضن لقوله تعالى : هُ هؤلاء بـنـاتي هن


منافعهما قبل أن يحر مـ(V) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقزة: آية (YY) (YY) } \\
& \text {. } \operatorname{ZYAY} \text { (YАQ/Z) (Y) }
\end{aligned}
$$




 (7) (7) (7) (


 اللّهِ



الـلُّ
r ـ تفسير آيات الصفات :
لقدنحت المدرسة المكية منحى "انفردت به عن باقي المدارس في باب الاجتهاده، ألا




 كانوا قد تورعواعن الاجتهاد في سائر الآيات، كان تورعهم في آيات الصفات أشدل . ولا كان المتعرض لتفسير آيات الصفات يحتاج أحيانَا إلى عبارة تيبن اللازم من من الآية، فقد جاء في تفسير الآيات عند المكيين ما يوضح هذا اللاز الما ويقرره، حتى يظن





آيات الاعتقاد ص (VA1).

## \& ـاتـسباع دائرة التفسير :

 والسـير، ولـم يكن ثـمـة من يبـجرؤ على مخـالفة هـنا المنهـج لـلاكّار المحـذرة من القول فـي القر آن بلا علمم، فـلما قام الحبْز الأعظم ابـن عباس بتدريس القر آن مـنهج علمم؛ "وهداية، ،
 التتفسير؛ وهو التفـسير المبني على الاستنبـاط ، والاجتتهـاد، ولاسيمـا وقـد اتسنعُنت

 للأسباب التي أسلفتها، إلا أن بعضبهم دفعـه هذا المنهج إلى مخالفة ظاهر القرآن القريّب للا يعرض له من الحججة، والابجتهاد .

وليس مخـالفة ظاهر القزآن القزيب مقتصر| علىى الملرسـة المكية، فإن هـنـا قد وججد أيضًا في المدرسة البصرية، فقّد خالفض الحسن ظواهر بعض الآيات، لكن الباغش ليبن
 بيانه(1) ها أما محخالفة المكيين، فكانت بسبب الا جتتهاد، والانسنباط، وقلد سـبقبت بعضِ الأمثلة لذلك (Y)

وبذُلك خرج غلم التفسيِّ من دائرة ما يسمى التُسير الأثري إلى دائرة أخخرى امتّعج فيها النقل بالنظر، وعذها بعضى المصنفين بداية التفسير الْعقلي (ب) ، وهذا المصطلح وإن كـان قـد حلث له بعـل ذلك ما يعيبـه ويشينه، إلا ألن المقصهود به آبنذاك هـو الخـروج عن مقتضى التفسير القائنم في ذاك العصر ، ولا معارضم لذلك فيما أعلم . (I) سيأتي ذلك ص(Y) (Y) )



وعلى كل فـقد اخـتصت الملدرسـة المكية بهـذه الخصـبصـة وامـتـازت بها عن باقي المدارس الأخرى، وهذا بين واضح، والشّ أعلم .

## الخصيصة الثانية : التتخص في علم التفسير :

التخحصص ظاهرة عصرية نسبيّا، والمراد بذلك أن العالم أو الباحث يأخذل بطرف من علوم كثيرة، مع النميز، والاعتناء بعلم واحد، أو فرع واحد من العلوم، وهذا هو المو الذي درجت عليه النظم المديثة في التعليم.

وهذا التخصصص يتيح الفرصة الأكبر للإبداع والعطاء؛ لأن العلوم جميعها لا يكن أن يحيط بها إنسان واحد، والأعمـار أقل من أن تَنح هذا العطاء الواسع، واحتيـاجات الأم تتنوع في شتى العلوم، والفنون.
والتـخصص لم يكن بعيداً عن العهـد الأول، فأعلم الناس بالمـلال والحرام معاذ، وأفرض الصـحابة زيد، إلا أن التختصص في التفسسير وعلوم القرآن لم يظهر بصورة واضحة إلا على يد المدرسة المكية التي صرفت همتها، واستفرغت وسعها في كتاب الله

 التفسير، وعلوم القر آن من وجه آخر ، فبزوا الأقران في ذلك، وكثر المنقول عنهم فيه، ،
أكثُر من غيرهم في الجملة .

ولما كان علم التفسير يحتاج إلى علوم أخرى خادمة له ، بندهم قد تخصصصوا أيضًا في هذه العلوم التي تخدم علم التفسير، وتسير في ركابه .

وأدى بهم هذا التخصص إلى أن تعرضوا، وتوسعوا في فروع من علوم التقرآن لم
يتوسع فيها أحد قبلهم .
فمن ذلك : علم الأشباه والنظائر ، وهو الذي يبحث في الآيات المتناظرة التي يشبه

بعضها بعضًا في دلالة الأحكام والبيـان، وهذا لا يستغني عنه مغسر، حتى لا يختبّلف قوله في موضغين من باب والحد.

 (1) القرآن عسى، فإن عسى من اللّهواجبا
أو ما جاء عن مجاهد وهو قوله: : (كل ظن في القرآن فهو علم)(r) .

وهذا المنهج الاستقرائي مُن الدققة بكان، وهو يساعد كثيرًا على فهـم التغسنير ، و'الـم يخض في خضم هذا العلم في عصر التابعبن ـ كمـا أسلفت آتفاً إلا أئمة المدرسة المكينة نتيجة لتخصصهم.

وكـمـا أضــفى التــخـصص غلى هذه المدرســة ثوبًا من الاسـتـعـراضن العلنمي والاستيعاب ما ليس لغيرها من المُأرس فهي من أوائل الملدرسة التي قامت بعد حروفـ القرآن وكلماته(r)

كما أن أقوالها في الغريب قد استوعب كامل القرآن، وقد اغتنى أضـحاب هذه المدرسة ببيان الألفاظ (المعربة) في القُرآن، فققد تبنوا هذا المُذهب فعن مجاهد، وعكرمة.، إن في القرآن من غير للسان الغربب. وعن سعيد بن جبير قال : ما في الأرض لغة إلا أنزلها اللهّ تعالى في القرآنن(غ) . وقد ساعـدهم في مـعرفة ذلك الختلاططهم بالوافلدين من المجـاج، كمـا أن للمووقع

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) ترجمة مجاهد ص (Y) (Y) ). }
\end{aligned}
$$


ويتعلمواعنهم تلك الكلمات؛ فحملهم هذاعلى تفسير (المعرب) من القرآن") ولقد بلغت في هذا شـأواً بعيدًاً لم تبلغه مدرسة أخرى، وقـد اهتـمو أيضًا ببيان المبهـمات الواردة في القـرآن وتفسيرها، وقد يكون في ذلك نوع من التكلفـ أحيانًا، لعدم ثبوت الرواية فيها، وقد تكون من الإسرائيليات ، إلا أنه يبقى لهـم السبق في هذا الاستيعاب الني شمل غالب القر آن(\$) .

فكثرة المروي عنهم بالنسببة لغـيرهمم في الأشـباه والنظائر (الكليات) والغريب، والمعرب، والمبهمات، وغيرها، دليل واضتح على تفرغهم للتفسير ، والتخصص فيه، حيث تعرضوا، وأكثروا في هـذه العلوم والفنون، وكدوا فيهـا الفهوم، لمعرفة أشـرف

## الخصيصنة الثالثة : قلة اهتمام أصتحابها بالعلوم الأخرى مقارنة بالتفسير :

إن هذه الخصيصـة تكاد تعتبر نتـجة لخصيصة التخصص، وإغا أفردتها بالذكر ؛
لتتضح لنا صورة الملدرسة المكية من جميع جوانبها .
فلقد كـان أئمة هذه المدرسة تميزوا بالسبقق في علم التفسـير ، وخاصـة مـجاهد، ، وعكرمة، ثم ابن جبير ، بل إن عطاءّالذي نقلت عنه فتاوى فقهـية دقيقة ، كان جل
 التخصص، فقد كان المكيون أكثر الناس تعرضًا لآيات الحـج، كما أكسبهـم نقهـاً دقيقًا في



 جاءت المدرسة البصرية في المرتبة الثانية حيث نسب للحسن وقتادة (• (9) قو لأ فقط .
 ومـعتـمـرين على مكة في كل وقت ومـوسمه، ولاشـتـغـالهم به حت الأئمـة على أخخـذ المناسك عن المكيين(1) .

يقول ابن عيينة: خذوا:المناسك عن أهل مكة، والقراءة عن أهل المدينة، والخـلالِل
والحرام عن أهل الكوفةة(r).

بالمناسك(r) .
وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند تناول منهج التابعين في آيات الأحكام مإن شـاء

والمقصود هنا بيان قلة المزوي عنهم في غير التفسير .

 فقد تأثروا به، وساروا على مُنُهجه في التفسير دورن غيره (0) الخصيصهة الرابجة : التوسع في الإسرائيليات :

ما يبدو واضحَا للنمطالغ في كتب التفسير أن المدرسة المكية أكـثر المدارس تسناهلاُ في الرواية عن بني إسرائيل (1) ، وبدأ هذا المنحتى عن شُيخ المدرسة ابن عباس ـ رضي النلّ (1) (1) (YV7/9) (Y) ( ( 7 ( 7 (




عنهما ـ حيث تعرض للنقل والرواية عن كعب الأحبار ، مستدلاً في ذلك بحديث إباحة
 وأصحابه (سعيد ومجاهد وعكرمة)، فتوسعوا في النقل عن أهل الكتاب . وكـان هـذا ـأيضًا ـ دأب كل من كــان مكي المنهج، والمثـــرب؛ ؛ وإن لـم يكـن من قاطنيها، يدلك على ذلك ما تراه جليّا في تغسير أبي العالية، والسدي وبهذا تكون المدرسة المكية قد أدخلت هذا العنصر الإخباري في مجال التفسير ؛ لفهم محتوى النص، وما يتبعه من عرض للتاريخ، وكشف لأحوال الأم السابقة للعظة
 مرحلة جديلة من مراحل تطور التفسير، انتقل فيها من التغسير الأثري الذي يعتمد على
 مهـدت لظهور التفاسير الجِامعة التي ظهرت في القرنين الثاني، والثالث، على يدي يحيى بن سلام ، ومحمد بن جرير الطبري الج
=

 الإسرائيلبات.
( (1) سيأتي مبحث الإسرائيليات، إن شاء الله تعالى ص (YVO) . (VY) دراسات في التفسير وأضوله (Y) (Y)

## خهوائهر المَّرسهة البهرية

تيزت المذرسة البصرية بخخصائص كثيرة أدت إليهاعوامل شتى، وقلد جاولتت في
 المقارنة بينها وبين غيـرها من الملداوس، ولاسنيـمـا صنوها المدرسـة الكوفيـة التـي كانـت تحاذيها في المكان.

وقد تحصل من هذه الخصُائصن ما يلي: :
الخصيصة الأولى : الجوانب اللغوية :
المقصود بهذا: بيان تقدُُّّ هذهن المدرسة على غيرها من المدارس في تخحير الأسـالينب البلاغية، وانتقاء العبارات الجـميلة عند الإفصاح عـن تفسير الآيات، ومـا يذنخل تحبّ هذا من جودة سبك العبارة، ولطافة الأسلوب، وهذه الخصيصة، وإن كان يششار كها في
 في غير ملرسة البصرة، ولعل ذلك راجع إلى ما يأتي :

 البصريين؛ وممذهب الكوفيين)؛ لأن الكوفة كانت بعيدة عن الحر كَة التجارية الو اسنعة التي كانت تعج بها أسواق البصرة، والتي أدت إلى الختلاط اللسـان العربي بنغيره من اللغـات، ولاسيـما الللغات التي كانت منتشــرة في الهند، والمشـرقّ، في حبن كـانت الكوفـة مــراً للعنصـر العـربي ولـم يحـصل لهـا هذا الاغخـــلاط، فـحـافظ ذلك غلى

وكان من المتوقع ـوالحالة هذه ـ أن يتقدم الكوفيون على البصـريين في اللغة، إلا أن العكس هو الذي حدث؛ لأن أهل البصرة لما شعروا بـخطورة هذا الاختلاط علا على اللغة ه
 الفكر، وعامة نتاج العقل، حفظًا للسانهم من الدخيل الوارد؛ ولأجـل هذا بجد ألد أن هذه الخصيصة اللغوية تعدت إلى غير التفسير من العلوم الأخرى .

بـ لقـد عـاش في البـصـرة الكثـير من الموالي الذين دخلوا في الإسلام طواعـية، وأحبوا لغة القرآن وتأدبوا بها، ورأوا تقدمها على لغاتهم الأصلية، وألسنتهم الأولىـ،
 شعروا بـحاجتهم إليها واعتماد فهم الدين، واستنباط الأحكام على هذه اللغة العظيمة . وظهر ذلك في نبوغ الكثير من الموالي في مجال اللغة والأدب ، فإذا ذكر النحو مثلاً انصرفت الأذهان إلى سيبويه، وإذا ذكر الوعظ والعبارات الوعظية المؤثرة، أسرع إلى المخيلة اسم الحسن البصري، وهكذا يحاول الإنسـان دائمًا أن يعوض مـا فـا فقـده مـا مـا يحبه، ويقدمه على غيره، فلما أحب المواللي الإسلام ولغة القرآن آشتغلوا بها الما، كما أنه لا أحبب العرب الجمهـد تفـانوا فيه، وقد ترتب على هذه المحبة أن تشـدد البصريون في شأن القياس اللغوي، فصاروا لا يقيسون إلا على ما كثر ، ولا يقيسون على الشاهد

 في الباب غيره( ${ }^{\text {( }}$

جـ ــ لقد ساعد موقع البصرة الجغرافي من اتصال البصريين بأهل اللسـان ، والنهل (I) كتاب الشافعي لأبي زهرة ص (Y) (Y)


من معين العزبية الأصيل، ألإ وهم اللأعرابب اللذين كانو| يفدون على البصرة من الجزيزة للتجارة وغير ها، فصارت متتذيات البصرة الفكرية مرتعاّا واسعًا للتباري في اللغة .

يقول اللرياشي البـصري - وهو يصف الفرق بين المنبع البصري في اللبغة والمنبنع
 عن أهل السو.اء أضحاب الكؤاميخن، وأكلة الشواريز(1) يقول اليزيدي البصري وهو يلمبز أهل الكوفة .

عـــــئ لـــــــانا الــــربوالأول كنـا نتــيـس النـحـو فـيـــــا مــضى عـلـى لنغـى أثــــــــاخ قـطـربـل
 يرقون في النـحو إلى أسفلز (r)



دـ وثمة عـامل آخر مهد ألطريق أمام البصرة للريادة اللغوية والتقدم في الـحصصائصص التي تـعنى بهـذا المجانب، ألا وهمو الاستقرار السياسي والاجتماعي اللذي أضسنى ظلاذلً على أهل البصرة، فزاد نتاجهم؟؛ وغزرت مادتهم.
 الكثير من الفوارق بين الطبقات، ولم تحفل بالثورات اللسياسية، التي كانـت تعج بها

الكوفة(r)



ينظر أللسان ( 10 / ז7\%).

(Y) مدرسة الكوفة ومنهجها في جراسة اللغة (Y) (Y) (Y)

ولا غرو حينئذ أن نجد الحسن البصري قد نشأ، وعاصر أحداث الفتن والثورات منذ مقتل عثمان، ثُم ملم تتلطخ يله ولا لسانه بشيء من ذلك، بل كان ينهى عن الدخول في الفتن ، مما جعل أمر الناس مستقرًا، فانصرفوان اللعلوم .

ومن هنا بند أن هذه الحقيقة قد ساعدت في تقدم البصريين في علوم شتى ، ومنها
(1) اللغة ، والتفسير

وبهذه الأسباب وغيرها، ظهرت البصرة منارة في أفق علوم اللغة تشع على سائر الأقطار نور العلم والهداية، وقد قامت البصرة بعبء هذا العها العلم من نشأته حتى استوى على سوقه، ومر"زمن طويل قبل أن تشارك الكوفة فيه، وهي إنا أخذته من البصرة|(ب) ومهما يكن من شيء فقد سبق العراق سائر أقطار الإسلام، وسبقت البصرة خاصة سـائر أمـصـار العراق فـي وضـع النحـو ، وذهبــت بفــخر ذلك، وكان لهـا السبق والتقدم، وكان لعلمائها الفضل في ابتداء النحو وتبويبه، ووضع قواعده، وتفريع فروعه.

ولا يخفى أن أول من وضـع العربية من العلماء هو أبو الأسود الدؤلي البصري، الني صـار علمًا على العربية، وما زال النـاس يلهـجون بالثنـاء عليه ، ومن تُم نبغ في في
 الخضرمي الذي قيل فيه: إنه أول من علم النحو ومد القياس . وتتلمذ عليه عيسى بن الحن
 الخليل سيبويه، وعنه روى جل ما أودعه في الكتاب (r) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { r (Y) ينظر مقالة بيئة البصرة، في مجلة الأزهر ص (Y) (Y). }
\end{aligned}
$$

وإذا كان لنا وقفة لبيان فكانة البصرة النحوية، فإنها تُكون مع سيبويه؛ فلقد وضِع كتابه (الكتابب)، وقد أحاط فيه بقواعد النخو وأصوله، وكثير من فروعه، وعلله، ،

 واختصنارًا، بل إنه لم يخدم كتاب في العربية مثل ما خدم كتاب (الكتاب) لسيبوبّه، ،

 لاثنين وأربعين عالًا، ڤال نعلبَ : اجتمع على صنعة كتابِ سيبويه اثنان وأربعون إنبسانًا منهم سيبويه"

وقد تكون هذه مبالغة، إلا أن هذا الأمر على فرض وقوعه، فهو يدل علمى تقـّم علماء البصرة في النخو حتى اجتـمع منهم أكثر من أربعين نفسًا، وهو عـدد كبير له دلالاته وأبعاده (r)

وقـد برزت الحمسيصة اللغوية في النتاج الكثيـر المنقول عن المدرسة اللبصصرية في التفسير، فامتلأت تفسيراتهمٌ بالْعبارات الجزلة ، والألفاظ الفصنيحة، بل بل إن اللإنسان قِ يصيب كبد الحقيقة إذا قال : إن اللغة حفظت من جانب المدرسة البصرية أكثُّ من بأقي المدارس مُجتمعة .
 والمعاجم أكثر بكثير من باقي المروي عن المدارس مجتمعـة ، فقارب مـا روي عن المُسن وحده مجموع ما روي عن المكثـرين غيره في المدارس الأخرى، كمـا تقدم الإشـارة إليه

ثم إن تناول المدرسة البصرية للغريب والفصيح، كان تناولاً دقيقًا جميلاّ، فتميزت
بهذا ـ أيضًا ـ المدرسة البصرية عن غيرها .

فالإمام مجاهد ـ مشلاً ـ درج على النمط العلمي في تفسير الغريب، بأن يبين للكلمة المعنى المرادف، أو الموافق، ونحـوه، ويقـتصـر عـلى ذلك، في حـين أن التـابعين من البصرة كانوا يضـعون معنىى الكلممة الغريبة في قالب أدبي، وأسلوب رشيق، بعبارة وعظية، أو أدبية راقية . والناس تميل نفوسهم لمثل هذا البيان المؤثر، ولذا تناقل الناس الغريب والفصيح، عن البحرة أكثر ما تناقلوه عن غيرهم، حتى إنتا لنجد كتب الأدب تعتمد على كلامهمم أكثر من سواهم، فمجمموع ما روي عن الحـسن في (عيون الأخبار، ، والعقد الفريد، والبيـان والتّبيين) كان أكتر مما روى عن غيره من التابعين مـجتمعين كما سبت ذكره"

هذا حال البصرة في مـجال اللغغة، فإذا انتقلنا إلى المدارس الأخرى، فإننا نلـمح اختلافًا بينًا عن المدرسة البصرية، فلقد قيل مثلاً عن عطاء ـوهو من أئمة الملدرسة المكية : إنه ضعيف في اللغة، و كان النخعي شيخ الكوفة يلحن، حتى لو سمعته يقر أ لقّلت : لا يحسن شيئًا ، وهـا هو إسمـاعيل بن أبي خـاللد راوية الشُعبي يلـحن اللـحن الفـاحش فيحدث (بقوله عن أبو . . . ) وهكذا، وقلَّأن نجد مثل هنا في الملرسة البصرية . ولذا فقد امتازت البصـرة بهـهه الحصيـصـة، وتيزت بها، وصار هذا مشهودًا في ألفاظها، وكلامها وعباراتها، وارتقت به عن غيرها من المدارس .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر ص (Y (Y) من هذا البحث. } \\
& \text { (Y) ينظر ص (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

## الخصيصة الثانية : الجانبب الو عظي في التفسير :

 وصوغهم عبارات التفسير في قوالب الحكمـة والعظة، وصونهم كلامهم عن ألعبازإت الجلافة التي لا:تؤثر في المخاطنب، ولا تهز المشاعر، وتعتبر مدرسبة النِصرة رائبدة المُلبُّبُّ الوعظية التي جمعت بين العلمم، وصسحة الحديث من جانب، وبين الأبساليب الرافقية التي تؤثبر في الوجدان، وتهْيج النفـوس، وتشوق الأرواح من جـانب آخبر، وهـذألما مـا بجله في تفنير الـدسن، كما هو في تفسير قتادة.

وللباحت أن يلحظ عدة أُسباب، يككن أن نعتبر ها المحور الأسـاس اللذي أثرّ جي
اتجاه هذه الملدرسة.
فمن ذلك ماعُرفت به الْبصرة آنذاكُ من الانفتاح التجاري على المشرق ، وما أذى
 الداهم بتزهيـد الناس في اللنيـا، وبيان حفيقـتها، وأنهـا معبر لـلآخرة، ليست بُبار

وهذا يكاد يكون أمرَاً مططردَا في كثيّير من ألبلدان التي يتسلل إليهها روح التنغـم،
هِ اللدعة .
وقد يرد على هذا أن أهـل مكة لا يظهر هذا واضحَا في مناهـجهم العلميـة، سبواء كانـت تفـسـراً أو غير ذلك، إلا أنه يـكن القول بأن أهـل مـكة لم يصـلوا فـي ترفههم



أما المدرسة المدنية فاستغنت بالوارد عن النبي كِّقَّ، ، وكثرة المروي من الحديث فيها، فاتجهـت للوعظ بالــديث والأثر ، في حين أن الملرسـة العـراقيـة التي كان نصيبـهـا من الحديث قليلاً اتجهت فيها الهـمـم إلى مـا روي عن التـبعين من مواعظ وآثار فجمعت، وتناقلتها الألسن.

وتبعـا لنلك فقد انتشـر الزهد عند العراقيين، وصـارت الكتب المؤلفـة في الزهد عراقية المبدأ ، والمُّرب، وظهرت كتب الزهد، لوكيع ، وهناد، وابن المبارك، وهي عـراقيـة، في حين قل أن تجـد مـرويات في الزهد عن أئمـة الــجـــاز (كـابن المسـيب ، والزهري) وغير هما في عـامة كتب الوعظ والرقائق ، بل يكن القول بأن بذرة التصوف
 وفي البصرة بالذات .

وقد يكون من الأسباب أيضًا اتباع أئمـة المدارس لشيوخهم . فالملدرسة العراقية كثر في كلامهـا الزهد أكثر من الملدرسة المكية بكثير ، وقـد يكون ذلك تبعًا لاختـلاف المُوري عن شيوخ المدارس، فابن مسعود أكثر من ذلك، فكان المروي عنه في كتب الزهد يزيد على ثلاثة أضعاف ما روي عن ابن عباس - رضي اللهُ عن المجميع" (1).. ومن الأسباب كذلك أن أئمة هذه الملرسة كانت لهم أسباب خاصـة أدت بهم إلى
 من أم سلمة، وكان أبواه من القصاص، كما كانت لسكناه البصرة أثرًا من وجه آخر ، إذ
 كذلك تأثرًا واضـحَا بعابد البصرة وزاهدها عامر بن عبد القيس(") . فدرجت أذنه على (1) بعد تتبع ما روي في كتب الزهد للائمة أحمد، ووكيع وابن المبارك وهناد، وجدت المنتي المنول فيها

 ( (
 جل أساليبه، ، ودفع بها في هذا المضمار .

 فـجـأهت حكمـهم ومـواعظهم كـالمان الزلال، بل هي السـحـر :الحـلالل، فلم تقف عند الآذان، بل وبلحت القلوب بذون استئذان .

هذه الأسبابّ وغير ها همي التي دفعت بهذهة المذرسة إلى إلجانب الوعظي، فصنـار
 توسعًا ملحوظًا ، فلم يقاربُها في ذلك أحد ، ومع أن المكيين قد كان المروي عنهمبم في التفسير كثيزًا، إلا أن المروي عنهم في آيات الوعظ ليس كثيراً، ثم إن منهجهـم في ضون انم
 البيان الموجز في عبارة علمية معزفية أكثر منها جممالية عاطفية .
 قال : وأتوا به متشابهًا لونه متختلفًا طعمه، مثل الخليار من الثقثاء(r). في حين أنه لنا تناول



(1) سورة البقرة: آية (Y0).


وفتح القدير ( / 00) .
 وأور ده السيوطي في اللد وغغزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير ، عن المسن به (1 (4.7 ) .
 الاسنّجابة : الطاعة(r) .

في حين قال الحسسن : اعملوا وأبشروا، فإنه حق على الله أن يستجيبب للذين آمنوا وعملو! الصالحات، ويزيدهم من فضله(ث) .

وهذا يؤكد مدى المبلغ الذي وصلت إليه الملدرسة البصرية والذي لا يدانيه منهج من
مناهج المدارس الأخرى ـ سواء كانت من الملدارس المكثرة كالمكية أو المقلة كالمدنية(8) . وقد غلب هذا اللون من القص والزهد على حلقات العلم في البصرة(0) ، حــتى صارت أكثر الحلقات تعنى بهذا الجانب، ويقول عبد الله بن عون : أدركت هذا المسجد ـ مسـجد البصرة ـ وما فيه حلقة تنسـب إلى الفقه إلا حلقـة واحدة تنسب إلى مسلم ابن

يسار ، ووسائر المسجد قصاص(1)
فهذا كله كـا يؤكد تيز المدرسة البصرية بهذا الجانب الوعظي وتفوقها على مثـيلاتها
(1) من المدارس التفسرة: آيرية (1AT).
 (£V\&/) (

 المحسن بتفسير غيره .
كتاب القصاص والمذكرين (YO§).
 أن المصنفين اعتمدوا في كتبهم عن الزهد على روا

 وغيرهم دونهم في ذلك .
(7) كتاب القصاص والمذكرين (1V) (7)

وما يذكر أيضًا فين هذا إلحانب أن الملدرسة البصرية استتخلمت أسلوب الوعظ نـتى
في تفسنيرها لآيات الأحكام كما سبق الإشارة إليه(1) .
وقد أدى التوسع في المانب الوعظي البى نتائج كثيرة، لعل من أبرزها ما يلي :
1 ـ كثرة العبـاد والزهاد في مدرسة البـصرة، وتميزها في ذلك عن بقيـة الأمصـاز، ،
فقد أثر الوعظ في سلو:كياتهمه، واتسعت فكرة الز هد منذ ذلك الحين(r)
قال ابـن أبي ليلى : طفت الأمـصـار، فـمـا زأينت مصـراً أكبر متـهجـلًا من أهـل
البصرة(N) .
ويقول سعيد بن جبير : ما رأيت أرعى لِرمة هذا البيت، ولا أحرص عليه من أهل البصرة، لقـد رأيت جارية ذات ليلة تعلقت بـأستار الكعبـة تدعو وتتضرع وتبكي ختى

ماتت(8) .
يقون ابن عـون: إثا بز" الناس 'الحسن 'بالزه هـادة في الدنيا، فأما الـعلم فقد شاركه فيه
النناس (0)
Y ـ تقبل الأسلوب القصصي في الوعظ، والرضى عنه .
 الأسلوب القصصي غير مرضين عنل علماء السلف؛ لغلبة اللدخيل عليه، فلا يكاد يخلو من آثار واهية، وأحاديث موضوعة ، ولقد تفنن القصاص في ذلك حتى إن بعضهـم كان


. YO.Y ( 1 ( 1 ( C ( $)$

- المبر ( (§)
. ( 0 ) / / ( $)$


يعترف بأنه وضع الأحاديث حسبة ـ زعموا ـ فقيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريء: من


أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، ، فوضعت هذا المديث حسبة(1)" :

ومن هنا ندرك أسباب انصر اف السِلف عن التصصص والقصاصين، بل والتحذير

 البلعة ، كم من دعاء يستجاب، وأخ مستفاد(ث) .
وكان المسن يجلس في مـجلس القـصاص بكل إجـالال . قال الأوزاعي : كان الحسن إذا تص القاص لم يتكلم، فقيل له في ذلك فقال : إجلالالَآلذكر الهّ(1) . ولم يغلب الجانب القصصي على العامة من أهل البصرة فحسبب، بل غلب على شيوخ الملدرسة نفسها، فكان الحسن يتص حتى في مواقع العبادة، واحتياج الناس فيها


 قال: : فعملك للتحساب؟ قال: لا، قال : فلم تشغل الناس عن طواف البيت؟ قال : فما قصَّالخسن بعدهاء")

ولم يختلف منهج قتادة عن الهسن كثيرآ في ذلك، فقد اقتفى سبيل شيخه، واتخذ

$$
\begin{align*}
& \text { ( } \\
& \text { وفيات الأعيان (Y / / (V). }
\end{align*}
$$

ذات المسلك، ولذا نجد عبازة الإمام أحمدد فيه دقيقة إذ يقول : كان قتادة يقض ، وقال
 ونلمح من هذه العبارة أن القصاص كانوا غير صحيحي الحديث؛ لأن الإمام أخحمد أعقب قولة بذكر أنه كان يقص"، ونص علمى صصةّ حديث قتادة . فأفاد بحخالفته خحال أغلب القصناص

ولقد كان هذا المنهج كـمّا أسلفت هو منهج عامـة البصريين، إلا أننا بُجد ألبا العـالئة -
 الإكثار منه ـولعل سبب ذلك تأثر أبي العالية بالمدرسة المكية كما سبق تقريره(٪) Y- ومن نتائج مسلك الوعظ في التفسير أيضًا : العناية بعلم المناسبات؛ والترابط بين الآيات، حتى يتمكن منّ سرد الآيات وتفسير هـا للناس ، في تسلسل جمميل يأخذ بألبابهم، ويشد مسامعهم، ينتقل من آية لأخرى، ؛مع بيان تناسبهما ، وأسرار ختّم الآية الأولى وأسرار بداية الثانية

وقريب من ذلك أيضًا اهتمامهم بشرح الأمثال القر آنية بعبارات ماتعة، يسُرح المثل (r) من خلاللها، ووجه ضربه، مع قوة المعنى، وفصناحة الأسلوبا

ويكن من خالال إيراد بُعض الأمثلة أن نـلاحظ الفرق بين البصريين وغيرهمب في


(1) تهذيب التهنيب (Y/

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) وقد سبقتفصيل ذلك في ترجمة قتادة ص (Y) (Y) ) } \\
& \text { ( ) ( ) سورة البقرة: آية (19) ) }
\end{aligned}
$$




وقـال قتـادة : فـالمنافق إذا رأى في الإسلام رخـاءًأو طمـأنينة ، أو سلوة من عـيش قـال : أنا معكم وأنا معكم، وإذا أصـابته شـديلة حقـحق والله عندها، فــانقطع به، فلم يصبر على بلائها، ولمم يحسب أجرها، ولم يرج'عاقبتها"
ومن ذلك أيضًا مـا جاء في بيان المثل الذي ضـربه جل ثناؤه في قوله : وُ أَنـزَلْ مسن



 الحديد والحلية . . . إلخ ما قال (r) ـرحمه اللّ ـ في بيان مفردات المثل . بينما بجد قتادة يتوسع في بيان المثل وشرحه فيقول : هذه ثلاثة أمـثال خربها الله في مثل واحد، يقول : كما اضمححل هذا الزبد فصـار جُفُاءٌ لا ينتفع به ، ولا ترجى بر كته، ، كذلك يضـمححل البـاطل عن أهله، كمـا اضـمـحل هذا الزبلد، وكـمـا مكث هذا الماء في الأرض ، فأمبرعت هذه الأرض، وأخرجت نباتها، كذلك يبقى الحق لأهله كـمـا بتي


 يقول : هذا إلى الحـديد والصفر اللذي ينتفع به فيه منافع، يقول : كـما يبقى خالصى

 (Y) سورة الرعد: آية (Y) (Y) (r) أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجارد

هذا الحمديد وهـذا:الصنر ، خين أدخحل وذهب خبَثَه، كذلك يبقى الحَق لأهله كما بقي خالصهجا(1):

## ع ـ العبارة الشديدة مع ألعصاة، والمخالفين :

لنا كان المنهج الؤعظي سُمـة من سمانت هـنه الملدرسة كـان من البـدهي أن تكـون

 الأخرى، وربا أيضًا كانت الششدة مـع المتغافلين عن بعض الـسنن، والمستـخبات، لا العصاة فحسبب، كما سبق بيان ذلك بالأمثلة المروية عن الخسن - رحمهـ اللهـ عـمبن لا يقوم الليل، ، أو من توسع في المآكل، والمشارب، والمساكن ونحو ذلك .
ولا يختلف منهج (قتادنة) عن هذا المنهج في آلحملة(r) .

ـ ـ الالتجاء إلى مخالفة الظاهر أحيانًا .
 غالبًا، والوأعظ يجعل هدفه تعقيّق التأثير في نفس السامـ ليستجيـب، بعكس المنهج العلمي الذي يكون الهلفـفمنه هو تحقيق المسألة ، وبيان الغامض فيها، بغضن النظرُ عن

 سبق لذلك بضعة أمئلة ظهر فيها ميل الحسن لـرأي يخالف فيه الـظاهر من الـقرآن ذون


 (Y) (Y/ /Y)
(Y) سبق بيان ذلك في تر جمة الـنسن ص (Y (Y ) وتر جمة قتادة ص (Y (Y) ).
يكونا ابني آدم لصلبه .

وكذلك في إقسامه أن ابن نوح ليس ولدًا لصلبه، ونحو ذلك من الأمثلة(1) .

## الخصيصة الثالثة :اجتناب الإسرانيليات :

إن جمهور أهل العلم يرون أن الحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه فيما لا بجد له معارضًا في سرعنا، وذلك لـديث الإباحة هوحدثتوا عن بني إسسرائيل ولا حـرج" ، ومع وفرة المادة العلـمية في الإسرائيليات التي يكـن أن تكون فْمجالالَا لتفسير بعض الآيات، وجنوح كثير من مفسري مكة لها، إلا أن المدرسة العراقية تعد من أقل المدارس
 وحل إلى العراق من النقول والآثار في ذلك، فأكتُروا من استعمال العقل والاستنباط
 كانت تـعج بلتققى الحضـارات الفكرية المختلفة التي تدلي بدلوها في ميدان الثـقافة ، ناهيك أن بعضًا من الإسرائيليات فيها من التفاصيل لبعض القصص ما لا تقبله العقول
 لتتلمذ أئمة هذه المدارس على رجال الرواية والأثر من الصحابة كابن كابن مسعود وأنس ، الذين كانا يجتنبان الرواية عن أهل الكتاب ـ أثره في قلة المروي عن المدارس العراقية في الإسرائيليات(r)

ويضاف إلى ذلك أنا لا نجد بالعراق مسلمـة أهل الكتـاب، كمـا وجدناهـم بسـانر



 (Y) كان بالشام كعب الأحبار، نُم انتقل إلى مكة، وكان بالئليمن وهب بن منبه، وكان بالمدينة عبد الشّ

المدارس في هذا ، ومـدرسة الكوفة وإن كانت أقل منهـا رواية في هذا الـشُأن إلا أنَـن مـا يُحمد بلبصربين أنه مع النتاج الكثير المنقول عنهـم في التفسير كانت نسبة الإبنـرائيلبنات
 ومكا يـحمد لهـذه المدرسنة أنها وإن كانت من مدارس الوعظ، والقص، والغـالِبُ على القصاص الاستئناس بالحكايانت، والأمور الغريبة التي تثير انتباه الناس - فقد إبتعد
 وقتادة في ابن نوح، فقد كابن الحسن يرى أنه ليس ابنه لصلبه، فاحتج قتادة عليه فيـما احتج به أن أهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه ، فقال الحسن مستنـكرا ؛ ومن پأخلذ دينه من أهل الكتابب(1) ؟!

والتزم الحسن بذلك؛ فففي أكثر الآيات التي رويت عشرات الروايات عن التأبعين في تفسير ها بالإسرائيليات ؛ بند المدسن لا يعتمل على شيء من ذلك.


 ذلك(r)

وأما (قتادة) فهو - وإن كان أكثر توسعًا من الحسـن في سرد الإسر ائيلنيات ـ إلا أنها كان يختصر ها ، ويسوق الشُاهلد منتها فـحسب، ويوردها بصنيغة التمريض (ذكر لنـانـا والله أعلم) وهذا يدل على تخر جه؛، وعدم قْناعته بحتواها .

وبهذا ينجلي للناظر أنْ المدنرسة البصرية كان أكثر المدارس توقيًا وحـرّاًّامن الُرواية
(1) البحر المحيط (0/0 7Y)، 'والمخرر الوجيز (17/9) .
(Y) وقْد سبقف بيان ذلك وتفصيله في ترجممة الحُسن ص (Y § Y).

عن بني إسرائيل، واللهُ أعلم.

## الخصيصة الرابعة : بروز التفسير بالسنة في المرووي عن الملدرسة البصرية :

التفسير بالمأور يقتضي سعة الرواية، والتثبت فيها، ومن هنا اختلفت المدارس في
 مقلون في هذا الباب، مـع أن الآثار التي نقلت للعرات تكاد تكون واحدة، ويـكن أن يرجع ذلك إلى ما يلي :

1 ـ تأتر شيخ المدرسة البصرية الحسن البصري بنشأته في المدينة حيث الرواية والأثر، وكذلك بتتلمذه على الصحابي المليل أنس بن مالكـ رضي الله عـنهـ فـصـار

 الرواية في الجملة، كما سيأتي تفصيله في خصائص المدرسة المكية. وكـاترتب على هذا الأمر أن كان تسـاهل أهل البـصرة في الرواية أكـثر من أهل الكوفبة، وقد سبق طرف من ذلك في ترجمة الحسن ، وقتادة(ب)

وهذا ما نجلده أيضًاً في تفسيرهم، فقد كان جل المروي عنهم من التفسير النبوي إنا هــو مـن بـاب المقاطـيع والبــلاغات (بلغنا ـ ذكر لنا . . . حـدثــنا . . . إلخ) فقـد تـساهلوا - رحمهم اللهـ في الرواية سنداً، وكذلك وقع التساهل من بعضهم في الرواية متنّا، فقد سئل الحسن عن الر جل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان : قال : ومن يطيق ذلك!! وتال : لا بأس بالحديث أن تقدم أو تؤخر إذا أصيب المعنى (r) .

 (Y) ميظر ص (Y (Y) من هذا البحث (Y)


وهذا التساهل في المتن لمُ يزكن إليه قتادة ـرحمه الهـ ـ فهو وإن تساهل في الإنبّنُّاد
 وبالجمملة، فالحسن(1) ، وقتادة(1) ، من أكثبر الكابعين اعتمادًا على التفسينر النبوي
 ( ( $($ ( $)$


## ختصائّهن المطّرسة الكوفية

## الخصيصة الأولى : الاهتمام بتفسير آيات الأحكام :

وعا قام عليه منهج المدرسة الكوفية واختصت به، العناية الفائفة بالأحكام الفقهية
المستنبطة من النصوص القرآبنية .

نقد تناولت في تفاسيرها الأحكام بالعرض، والتفصيل، والتوجيه، فصارت من أكثر المدارس عناية بهذا الجانب(1) .
 من تضاة الصحابة، ومن المكثرين في الفتوى ، واعتبره ابن حز حزم سابع سبعة من من كبار الصحابة النذين يككن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخمي(1) . وكان. رضي اللهعنه ـ معدودًا سادس ستة من مغتي الصحابة(r) .
 وابن مسعود، ومعـاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وكان نصفهـم لأهل (1) بعد مراجمتي لتفاسير المشاهير من كل مدرسة ، وجدت أن نسبة ما روي عن الكو الكوفين في تفير آبات الأحكام بلغ (ابَ , ) من مجموع تفسيرهم، ني حين بلغ عند المدنيين (19 , •)، ولم يزد

(Y) الأحكام لابن حزم(z/ (Y) ، ، وإعلام الموقعين (/ (IT).
 في موسوعة نقه عبد الةّ بن مسعود، نشرها مر كز البحث العلمي وإ-حباء التزاث الإسلامي بجامعة أم القرى . تهنيب الكمال (• (

فكان الكوفيون من أفته التابعِين. يفول عامر الشُعبي: :لم يكن قوم بعذ أصحابِ
 وكان كثيرٌ من الأئمة يفضّلهم في الفقه على أصحاب ابن عباس(ث) . وكان مـحمد بن سنيرين ـوهو من أئمة البصرة ـ يقول : ما رأيت سود الرؤوس أفقهـ
من أهل اللكوفة(2) .

وهذا سفيان بن عيينة إمـام أتباع التابعين في مكة يقول : خذورا المناسكك عن أهل مكة، وخذوا القراءة عن أهلز المدينة، وخذوا|الحلال والحرام عن أهل الكوفة(0) ولكثرة اشتغالن الملدرسة بالفقه، وإعمـالها لبلرأي فيه ، أطلق عليها مدرنبة الرأي؛ ؛ وكان اللأي بمعنى الفقَ عند الُسلف(1) .
 وأكثر أهل الرأي كانوا بالكوفة، وقد تخر جوا على يد عبد الله بن مسبعود، ونهو


في الاجتهاد بالر أي، وإن صح عنده الحديث رجع إليه . ومن المعلوم أن الحـلاف بين مـدرستي الرأي بـالكوفـة، والأثر في المدينة ليسن فُي
(7) فيض الباري (IVv/1).
(V) جامع بيان العلم ونضله (V/ (V) (V) (V).

مسألة قبول الآثار، أوردمها، بل الأساس في مقـدار الأخذذ باللرأي والتفريع عليه. . فقد
 في المسائل بالرأي ما دام لم يصح عندهم حديث في ذلك بلك

فالكوفة إذن كان فيها حديث، وأثر ، ولكن كان الرأي عندهم أكثر من مـدرسة
الملدينة.
ونتختم هذه المسـألة بالقول: إن نواة ملرسة الر أي وأساسها كان على يد الصـحابي الجليل ابن مـســـودــرضي الله عنه ـوأصحابـه من بـعـده، وأبرز هؤلاء علقـمـة ، والأسود،

وإبراهيم النخعي .
ويرجع انتشار مدرسة الرأي في الكوفة إلى الأمور الآتية(1) :
1 ـ تأثرهم بعلمهم عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ الذي سار على طريقـة عمر

 ابن قيس أستاذ إبراهيم النخعي، الذي يعد زعيم ملرسة أهل الرأي زمن التابعين .
 موطن الرسول وإن كانوا كثيرين بالنسبة لغيرهم من البلدان ، إلا أنه لا يصل إلى العدد الذي آلثّ الثم البقاء في الحـجاز .

ץ ــاشتراطهم في قبول الحديث شـروطاًا لا يسلم معهها من الأحاديث إلا القليل ، وكان السبب وراء ذلك انتشـار الكذب، والفرق الضالةء وفي متــدمة هؤلاء الشـيعـة




أكذب الناسن في المرويات. والكوفة أرض دارتت فيها كير من الفتّن ، فشاع اللوضع في
 الــديث عنه النظر في المسائل إلى القول بالرأي، حيث لا نص
 بالحضارة الفارسية اتصالا ويثيقًا، وذلك من شأنه أن يحدث كثيرًا من المسائلز الجزئيةّ، والمساكل المتعددة، فكان من الضروري أن يقضى فيها بححكم شرعي، وقد لا لا يكون هنـأك نص في هذه الواقعة، فكان لابذ من الاجتهاد في الرأي، فوسع هذا من دائرة العمهل به.
 المسيب إذا سئل عن مسبألة شأئكة قال للسائل: أعراقي أنت (r)

## الخصيصة الثانية :كثرة الاشتغال بالقراءة :

وهذا ماا اختصت به ملذرسة الكوفة، وسببقت فيه، فقد حرصن الكوفيون أشند
 القراءات في ايضضاح المعاني ألْقرآنية؛ ؛ لأنها السبيل الموصل إلى فهم بعض المعاني، ؤبيان المراد بها.

وقد جغلوا القراءة أصلاً من الأصول التي اعتمدوا عليها في منهجهم في التُفسنير ، حتى إن كثيراً من الأئمة تني أن لو كاني يقرأ بِراءة شيخهمر. وقد ذكر السيوطي أن غُدد القراعةفي الكوفة، كان يزيد على عدد القراء في كلَ من المدينة، ومكة، والشام، والمبصرة(T) .
. (VOQ/Y) (1)
. (Voq/Y) (Y)
(

> وكان القراء كتيبة خاصة في فتنة عبد الر حمن بن الأشعث(1" .

وعدَّالـذهبي من القُراء الكبار ثلاثة من الكوفيين ، في حين لبم يذكر من البصريين إلا واحدّ| (r)

وكان عمر بن الحـطاب ـرضي الله عنه ـ يوصي أصحابه كن أراد الـسفر إلى الكوفة بقوله : إنكم تأتون أهـل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردّدوا القرآن، وأقلوا الرواية عن رسول الله

هذه حال الكوفة، لـهم دوي"بالقرآن كدوي النحل ، وليس هـذا بستـغرب عـلى
 سورة، والذي كان من أكثر الصحابة اشتغالاً بالقراءة واعتماذاً عليها في تفسيره(8) ولقد كان لابن مسعود الأثر البالغ على أصحابه، وعلى غيرهم من تلاميذ المدارس
الأخرى عن أقام أو مرَّبالكوفة(o) .

ونجد أُن هذا الأثر امـتد في الكـوفة إلى مـا بعـد عصر التـابعين، ففيهـا من أئمـة القراءات الــسبع ثلاثة، هــم أعلام القــراءة في الأمصسار الإسلامية، وهم عـــاصم بن أبي النُّجود، وحمـزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمـزة الكسائي، ومرجـع هؤلاء


وقد انعكست قراءات ابن مسـودو التفسـيرية هـنه على فقه أهل العراق، الـذين
(1) تاريخ الطبري (T) (T)
 مختلف في نسبته، والأكثرون على أنه كرفي الموطن

 (T) (T) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو (YY)، وكتاب قراءة عبد اللهّ بن مسعود (YY) .

 (يعني الصوم) مطلق في القُرَآن، ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود، فإِنها كانِت مشهورة إلى زمن أبي حنيفة ـرحمه الله(1) .

## الخصيصة الثالثة : الهيبّة، والورع في التفسير :

وفي مقابل ما سبق فإن منَ السمات البارزة التي تيزت بها مدرسنة الكوفة البعد غنّ



الإططلاق عناية بالتفسير (r)
وقد امتد الورع بالمدرسة الى الإقلال حتى من رواية الحديث عن رسول الله
 بقوله : ما أخحطأني ابن منسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال : فما نسمعته يقول بسُئ
 قال : فنظرت إليه فهو قائم مُخلَّلة أزرار قميصش قد اغرورقت عيناه، وانتفخت أووداجه، ، قال : أو دون ذلك، أو فوت ذلك، أو قريبًا من ذلك ، أو شُبيهًا بذلك(r) .





(Y)

فصارت الكوفة من أقل الملارس اششتغالاً بعلمي التفسير والمديث، ووجدينا النـا أن أثر
 جاء عنهما من الروايات في التفسير ؛ فإن جلَّذلك كان في إيضا ليا آليات الألأحكام ونتيجة لهذا الإقلال في المدرسة، فإن صغار التابعين، كالسدي، وأبي صالح،




 ذكرنا فيما مضى أن السدي مع أنه كو في إلا أن منهجه ومسلكه وجلَّ تأتويلاته تبع فيها ابن عباس وأصحابه1) .

كما أن المكثرين من الكوفيين في طبقة أتباع التابعين كالضحاكاك بـ بن مزاحم
 وأصحابده()

## الخصيصة الرابعة : الاهتمام بنقل آثار ابن مسعود. رضي الله عنه. :

 لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفتهه غير ابن مسعودولذا بجد عامة حديئهم وآثارهم، هي ما أخذوه عنه . رضي اللّهنه..
(1) سبق تنصبل ذكك في ترجمته ص (Y99).



فعن مسروق (1) قال : حدثنا عبد الله، ولو لم يحدثنا عبد اللهَمَن كان يُحدثبا(r) ؟!


 تر يدون؟ فيقولون: نريد أن نرپّع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى (T)
 عن أشياء غاب عنها ، فكان عامةما ما يحفظ عن عبد الله ما يسأله عبيلة غنه( (8) . وعن شغبة قالل: قلت لأبي إسحاق : كيف كان أبو الأحوص (عوفـ بنْ مـالكن)
 وعن الشُعبي قال : تجالسن شُتُير بن شكل، ومسروت، فقال شُتير : إما أن تحَدثـ ما ما سـمعت من ابن مسغود فأصـدقك، وإما أن أحـدث فتصدقني؟ قال مسروق : لا، بـل حدث فأصـدقك، فقال : سنمعتـ ابن مسعود يقول : إن أكبر آية في القرآبنٍ تفوضا
 وجاء رجل إلى الشُعبي بِسأله عن شيء ، فقال الشعبي: كان ابن مسعود يُقول فِيه (1) مـع أن مسروق من أكثـر أُطـحاب عبد اللهبن مسعود تنفلاً في البلاد كما سبق بـبانه، وينظر ص) صV (ミV)
(Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$

كذا كذا، قال: أخبرني أنت، فقال: : ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود، ويسألني عن رأيي (1)
 تفسيرهم، فإن عامة ما يروى في كتب التفسير عن أصحاب عبد اللّ الملازمين له هو عا نقلوه عنه _رضي الله عنه..

فهذا مرة اللذي روى عن ابن مسعود فأكثر لا نجد له في كتب التفسير إلا أقل التليل من المروي من اجتهاده(r)

بل إننا بجد الأثر يمد إلى الطبقة التي أخذت عن أصحاب عبد اللّ، فمع أنها لم تلق
 التفسير

وعمومًا فإن المدرسة الكوفية من أقل المدارس مخالفة لأستاذها ـرضي الله عنه؛ (3). وأظن أن من أسباب كثرة الالشتـغال بآثار شيخهم قلة السنن والأحاديث المروية عندهم، مع ما تيزت به المدرسة من الورع في التحديث، فقد كان بعضهـم يتسُكك في
 رسول اله
(1) سنز الدارمي (1 ) .


 فإنهم من أكثر تلاميذ اللمارس مراجيعة ومخالفة لأستاذهم .
( ( ) بلغ نسبة المروي عن الكوفينين في الاعتماد على تول الصحابي (؟ ( , , ) )، في حبن كان نسبة


ولذا كان يقول عاصم الأحول : سـألت الشُعبي عن حديث فحدثنيه، فققلت: :إنه
 أو نقصان، كان على من دون النبي

غير هذا؟ قال : بلى، ولكن أفول: قالل عبد الله، قال علقمة : أحب إلي (r) .
 والأحاديث، وما ذاك إلا بسببب تشدد أصحابها في قبول الروايات، فـإنهم من أوائل من سأل عن الإسناد، وسبقوا في ذلك جميع المدارس، وفيها أول من نقّد الروِاة ، ولْذا كانت مراسيل التانبعين في الطبقةة المتوسطة من أصحابها كالنخعي، تُقدم على مراسنيل سالم بن عبذ الله ، والقاسم بن محمد، وابن المسيبـ وهم من كبار التابعين(r) " . فكان عندهم من الحـيطة، والحلذر في التحمل ، والأداء لـحديث المصطفى ليس في أصحاب المدارس الأخخرى.

ومن أهم الأسباب التي: ألمأتهم لذلك ظهور بوإدر الوضع والكذب في الحديـئ، لاسيما وأن الكووفة من أكثـر الملبن الإسلامية التي دارت على أرضها الفتن، ، وانتشربت

( ( المرجع السابق (1 / / ).
 الصـلاح (



 من نسب إلى الرفضن .

## الخصصيصهة الخامسـة : قلة الإسيرائيليات في تفسير ها :

من المعالم البلارزة في تفسيرها قلة الإسرائيليات ، فإنها أعرضت عن الرواية عن
أهل الكتاب، وكانت من أقل المدارس اعتماداً عليها في تفسيرها(1) .

وقد تأثرت في ذلك بِسلك أستاذها الأول ابن مسعود ـ رضي اللهُ عنه ـ فإنه من أشد
الصحابة حذرًا من هذا المصدر .
والناظر في تفسيره وسيرته، يجد عدم رضاه عن الناقلِن لأخبار بني إسرائيل ، فعن أبي عبيدة قال : جاء رجل إلى قوم في المسجد، وفيه عبد اللهّبن مسعود، فقال : إنّ أخاكم كعبًا يقرئكم السلام، ويسشركم أن هذه الآية ليست فيكم : وَّ وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقِ
 السلام، وأخبره أنها نزلت، وهو يهودي(ب)

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال : من أين جئت؟ قال: من الشام، قال : من لقيت؟ قال : لقيت كعبًا، فقال : ما حدثك كعب؟؟ قال : حـدثني أن السـمـوات تدور على منكبب ملك؛ قـال : فصـدقتـه، أو كذبتـه؟ قال : مـا صدقته، ولا كذبته، قال لوددتُ أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورَحْلها. كذب

(1) بلغت نسبة المروي عن أصحابها في هذا ( ( . . • ) من مـجموع تفسيرهم، في حين كان المروي


عبيدة به (Y/ Y• §).



وعن عبد الرحـن بن الأنسوذ عن أبيه قال : أصبت أنا وعلقنمة صـحيفةّ ؛ فانطلِق

 فقال : كأنكما قد أطلتمـا الجلوس ، قلنا : أجل ، قال : فما منعكما أن تستأذنا؟ قال :
 الليل، فقلنا : هذه صحيفة فيها حلديث حسن، ، فقال : يا جـارية هاتي بطست واسكبي

 فأشغلوها بالققرآن، ولا تشغلو ها بغيره . قال أبو عبيل (راوي الـلمديث): يرى أن هذه الصحيفة أخلذت من أهل الكتابُب، فلهذا كره عبد الله النظر فيها (1) .

وعن عبد الر حمن بن يزيد، قال : قال عبد الله : لا تسـألوا أهل الكتــاب عن شـيء فتكذبو! بحق ، أو تصدقوا بئاطل ، فإنهم لم يهـدو كم ويضلوا أنفسهـم، وليسِ أحذِّمن أهل الكتابب إلا وفي ملته تاليّة(r) تدعوه إلى دينه كتالية المال(r) . وتد اتضح هذا المسلك في تفنسيره ـ رضي اللهُ عنه ـ فـلم أجــه يدخل في شي من

التفاصيل المروية عن أهل الكتاب، ولا يغتمد عليه(8)


أضصحابِ عبد الله(0)
(1) جامـع بيان العلمْ وفضله (Y/ (1IY).


 (0) تتععت تفسير ابن جرير حتي نهاية تفسير سورة (ص)، فلم أجد لهم زواية في ذلك"

بل إن الأثر اممتد إلى عـموم الكوفيين، فنـجد أن أخص الـكـوفيين بعد أصـحاب
 الإسرائيليات(1)
(1) قد يرد على هذا ما جاء من اعتماد السـدي على روايات بني إسرائيل، والسـدي، وإن كان كوفي
 إلا في القليل النادر ، وقد سبق تفصيل هذه المسالة في ترجمة المبلي إيراميم في بيان إعراضه عن الرواية من أهل الكتاب ص (r£ (Y).

خوَاثْ

الرواية والأثر، والسنة، والخبر، والفقنه، والاتبـاع، خصـائص كثيرة تميزبت بها الملرسة المدنية، وليس المراذه هنا تعديد خصصائصهـا العامة، وإنما المقصود بيـان ما انفقزدت به من ميزات عن باقي الملإِس الأخرى، أو بيان الفرق إذا اشـتركت أكثر من ملدرسبة في ميزة، وفيما يلي بيان لهلذه إلخصائص :

الحضصيصة:الأولى : ثيببة التفسير ، والإقلال مـن التعرض لله :




ونحوه. . .
والناظر في هذا يكي أن يعثر على بعضن الأسباب التي أدبت إلى ذلك، منهها ؛



 يفضنلون عبد الله بن عمر علىى ابن عباسن ، ويستفتونه(r)
 المدارس كلها .

يقول طاوس : ما رأيت الذي هو أعلم من ابن عباس، وأورع من ابن عمر(1") Y ت تورع أهل الملدينة عن الحكلام في غيـر المسـائل الحـالة النازلة، ولذلـا كـان زيد بن ثابـت إذا ســأله رجل عـن شيء قـال : آلله لكان هذا ، فــإن قـال نعـم تكلـم فيـه، و إلا لمم .
 الصسحابة ـرضي اللهعنهم- 6 ثـم لم تكن الحاجة لعلم التفسير على قلر ما كانت الحاجة له في العرات؛ ؛ لقلة اللروايات عندهم .
ع ع ــلمرويات الككيرة لديهم في التحنير من القول في كتاب الله بيغير علم، وعقوبة المتجرى على القرآن، والقائل فيه برأيه، بحيث آثر كثير منهم السالامة، حتى وإن كان أهدلاُ للتفسير

هذه الأسباب وغيرها أدت إلى توقي أهمل الملدينة التفسير ، وقُد تكاثرنت الروايات
 الملدينة، وأنهـم ليعظمـون الُقـول في التْفسير، منـهـم سـالم بن عـبد الله، والقــاسـم بــن عبد الله، والقاسـم بن محملد، وسعيد بن المسيبب، ونافع"(r) .

وعن هسُام بن عروة قال : ما سمعت أبي يتناول آية من كتابِ الله قط (\&)
وقد أدى هذا المنهج إلى التورع حتى في الألفـاظ التي يبديها أهل الملينة، فعن ابن




(0) طبقات ابن سعد ( ( ) )

وجاء عنه أيضًا قوله: لألن يعيش الرجل ججاهلاً خير من أن يفتي با لا يعلم(1)
 سيرين، ورجاء بن حيوة،، والثقاسم بن محمذ() '

 وعن أيوب قال: سمنعت القاسم بن محمد يُسأل بمنى فيقول : لا أدري لا أُغلمك؛ فلما أكثروا عليه قال : والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، وولًا حلّ لنا أن نكتمكمبم وما ينبغي الإشارة إليه أن هيبة التفسير كانت ـ أيضاًا من خصـائص الكوفة ، إلا أن المدينة كانت أشد هيبة، وأُقل رواية منها بكثير (1) ثم إن المدينة تميزت بكثرة المرويات المسندة الصحيـحة ، فكانت هيبتهم دافهـة لهم للمـزيد من الرواية، بعكنَ الملدرسة الكوفـية التي لم يكن عندها كـئيـر من الروأيات ،
 الأحكام
(1) العلم لأبي خيثمة (، با').
(Y) المعرفة (Y/Y / (Y).
(r) سورة البقرة: آية (Y • ).
( $1 \wedge \varepsilon / Y$ ( $)$



## الخصيصية الثـانية : الانشغال عن التـفسيـر بالحديـث ، والمغازي ، والــــير ،

والفقه الأثري :
انشغل أهل المدينة بالحديث والأثر، بسبب توافر عدد كبير من الصسحابة بها، كلهم
 الصحابة، واهتموا به، واعتنوا بحفظه ونشره، ولاسيما الأنصار، حتى شهـد لهم ابن
 الأنصهار

ولأجل هذا الاهتمـام قبل كثير من أهل العـلم رأي أهل المدينة وعلمهـم، وجعلوه حجة، قال زيد بن ثابت : إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة(٪) وما ذاك إلا لاهتـمامهـم بالسنة والحـديت، فهـم أكثر اهتـمامًا بذلك من مــر سـة الكوفة مثلاً، إلتي أقلت من رواية المديث، وأكثرت من الآثار عن الصحابة(٪) . وترتب على ذلك أن الأئمــة كــانوا يقـدمـــون أهل المدينة على أهل العــراق في

> المديث(؛)

 المدينة أعلم بها؛ لأنها كانت عندهم ${ }^{\text {(0) }}$

ولذا بجد الزهري من صـغار التابعين قـد برز في علم المغـازي، وكـان ابن إسـحاق

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المعرفة (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( المعرفة) ( ( ) } \\
& \text { (0) مشموع الفتاوى ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

وهو من أتبأ التابعين إخباري متُمكن ، ولذا بنجد جل مـا جاء عنه في تفنسيره إكا همي
 هذه كانت حاللة أهل المدينة في الرواية، والسـنن، وبالتـاللي قلل هذا من تعرضهـهم لمباحث التفسير ، والاشتغال به، فهذا ابن عمر - رضي الله عنه ـمـفـتي المندينة، والذي كان المدنيون يفضلونه على ابن عباس (") ، يقول عنه ابن جبير ـ الذي تلقى غنه ، وتلقىى
 والتفسير شأو ابن عباس (r) ويبين الشُعبي مكانة ابن عـمر ـرضي اللّعنهما ـ في الحدينث فيقول: كان ابن غمر جيد المديث ، ولم يكن جيلذ الفقة(8) .

وثتمة علم آخر شغل أهمل المدينة عن التضلـع في علوم التفسير ، ألا وهوْ الاهتْمُام
 تكلم في المسائل قبل وقوعها فكان ابن عـمـر ـ رضي اللهعنهما ـ يُنكر غلي العر اقيـين كثرة سؤالهـم بقوله : تأتؤونـا بالمعضالات

ولما سأل أحد العراقين أبي بن كعب ـرضني الله عنه ـ قال له : مـن أنت؟ قال : من العراق، قال : أكثبر شيء سؤالآا، وغضب(1)
(1) تاريخ التراث (1/ (1) .
(Y) الإرشاد ( (Y ( $)$

( )


وعندما سأل ربيعة الرأي سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة (يعني الدية) فقال : عشّ من الإبل، فاعترض عليه ربيعة، فقال سعيد : أعراقي أنت؟؟ فقال : بل عالم


ولأجل توقفهم عند النصوص ، انتشر عندهم الفقه الأثري، وظهر فيهم الفقهاء الأثريون، فنجد علمـاء التراجم والسير، يُصدرون تراجم الأئمة منهم بقولهم : فقـهـهاء المدينة الأربعة، أو السبعة، أو العشرة . ولقد أثر هنا المنهج الملني في أمصار كثيرة مختلفة، كالششام وغيرها(r) ، وسـلـك هذا المنهج الشعبي في الكوفة، وغيره.

## الخصيصهة الثالثة : السلامة من الأهواء والفتن :

كان أثر المنهج الخديثي في التلقي قويًا في المدينة، فقد أحاط أهـل المدينة أنفسهـم بسياج السنة، والأثر، فعصمهم ذلك من الوقوع في زلات الأهمواء، ومزالقي الفتن التي التي بدأت في الظهور في عصر التابعين، وتشدد أهل المدينة في ذلك مـع الوافدين لأرضها،

 (8)

بل يبالغ طاوس فيـقول: إذا حدثك العـراقي مـائة حـديث، فاطرح منهـا سبعة
وتسعين (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مبق بيانه في أئر المدرسة المدنية ص (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

ويزيدُهشام بن غروة فيقول: إذا حدثك العراقي ألف حديث، فاطرج تسعنمـائة وتسعة وتسعين حليثًا، وكن من الباقي في شثك (1) .

وصارت هذه الحسناسية:مع كل مأهو عراقي، حتى إننا بند ابن المسيب، وقد سئل عن
 له: إن الحسن قال فيها كذا وكذا، فقال : احتوشَه ناسجو أهل العر'اق فأفسدوه(r)؛
ولما سُٔل طاوس عن الخسن قال : ذالك رجل جويء(8) .

وانصرف أهل الملينة خلفت علمائهم، فلم يلتفتوا للأهواء، ولم يعتتو ا بالسياننة، ،

> اعتناء غيرهم من أهل الآفاقِ(0) .

والناظر في كتب تراجم رواة الحـديث، يجـد أن المنـنيين من أققل الرواة دخــولاً في
الأهواء والبدع، بخخلاف حال غيرهم من أهل الأمصار .

ونرى كذلك انتقُاد أهل المدينة عكرمـة، وعدم رضناهم عنه؛ لأجل مـازفي بهـمن
رأي الحوارج(1) .

وقـد أدى هذا الخلوص من الفتن والأهواء إلى أن حـار التـفــــيـر الملني من أبنعــا
التفاسير عن الأهواء، والبلـع •
. (YoV/Y) (1)
(V09/Y) (Y)







## اللخصيصة الرابعة :الاهتهام بالقراءات :

ما اختصت به المدرسة المدنية كذلك، اهتمام أئمتها بتحقيق القراءة على وجهـها،

 أدخلوا القراءة في التفسير ؛ ولهذا لما سمـع مجاهد قراءة ابن مسعود انححلت له بعض المشاكل التي كان يسأل فيها ابن عباس، وذكر أنه لو علم هذه القراءة قبل ذلك لـل سألـ
ابن عباس عن كثير من المسائل (1)

أما اهتمام أهل المدينة فكان منصبًا على الأداء، وضبط الرواية، ولذا قال سفيان بن عيينة: خذلواالمناسك من أهل مكة، والملال والحرام من أهل الككوفة، والقراءة من أهرل المدينة(r)

وما يلنانا على ذلك قول زيد بن ثابت : القراءة سنة، فاقرؤوا كما علمتم" (r) .
ويقول ـ : رضي اللهُ عنه ـنزل القرآن بالتفخيم(2) .

وما أثر عن أبي بن كعب في ذلك قوله: تعلموا اللحن في القر آن كمـا تتعلمون القرآنين

> وقد أثار هذا الالاتمام بالقراءة في المدينة ما يلي :

ا ـدقة مصسف زيد، وخلوه من المنسوخ، يقول ابن قتتبِة : وكان آخر عرض

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وقد سبق بيان ذلك في ترجمته ص (IYT) (IYT) } \\
& \text { ( ( ) معجم البلدان ( }) \text { ( }
\end{aligned}
$$

 r ـ ق قلة المنقول عن زُيُد، وأبي بن كـعب في التفسـيـر، بل وفي الـــديث(r)؛

لاشتغالهما بالقراءة ، وتعليمهما .

## الخخصيصية الخامسهة:

توسعت الملرسة المدنية في النسخ على يد ابن المسيب، ثم جاء بغده زيد بن أسْلنم،
 فالغالب على التابعين عدم |التوسع في ذلك (r) . ولعل اللسبب أن القول بالترجيح أو الجمع، يحتاج إلى إعمـال الاجتهـاد، وأهل المدينة أثريون ، لذا كان القولن بالنسخ هو الأقربب لللرواية، والأبعد عن الاجتهاد .
(1) المعارف لابن قتيبة (I|Y).
(r) كما سيأتي تفصيل ذلك في مبحث أثرهم في أصول التفسير ص (11 • ( ) .

